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Cap:!tulo I
INTRODUCCION
La presencia del dictador en los pa:!ses hispanoamericanos ha dado origen a lo que, en el campo literario ae ha
conocido con el nombre de "la novela de la dictadura."

Eate

g~nero noy_e_l!s_tic_o_c_omenzcS~en_la-Argentina-de-Rosas-con~----

Amalia, de Jose Marmol, y se ha continuado en el presente
siglo con obras magn!ficas como:

Tirano Banderas, de RamcSn

del Valle-Inclan;

E!

senor Presidente, de Miguel Angel

Asturias; Muertes

~

perro, y !1 fondo

Ayala; y

~

~ ~'

de Francisco

falsos demonios, de Carlos SolcSrzano.

Tanto .Asturias en El senor Presidente, como Ayala en
Muertes

~

perro, presentan un cuadro grotesco, deprimente,

tragico y vergonzoso, producido por la acci6n de un satanico
dictador en un pa:!s hispanoamericano.
Muchos cr:!ticos han dicho que, Asturias como Ayala,
no inventan nada en sus novelas, sino que presentan la
desnuda realidad de una dictadura, para que el lector le vea
bien las entrafias.

Los dos autores, Asturias, de Guatemala,

y Ayala, de Espana, quien ha vivido por algunos anos en

Hispanoamerica, extraen una dictadura hispanoamericana de sus
nexos hist6ricos, despojan al dictador de sus pocas condiciones favorables·, y de sus pocas obras encomiables, y
1

2

componen la pesadilla de sus novelas, denunciando de esta
ma~era,

los abuses y las atrocidades de una tiran!a.

3
t~rminos

de comparacion se coloquen en un plano factible y

logico, se partira del punta de vista que las dos novelas
tratan de un tema comiD1, la dictadura, pero bajo estructuras,
procedimientos, m~todos, y recursos utilizados diferentes. 1
Importancia

~

estudio.

Al abordar el tema de la

dictadura, se esta abordando un aspecto muy importante de la
civilizacion hispanoamericana.
latente en muchos pa!ses de

Aspecto que todav!a continUa

Hisparioam~rica,

y que ha causado

notorios efectos en la vida del Continente Americana.
Despu~s

de la

independencia~

casi todas las naciones

hispanoamericanas intentaron formar gobiernos constitucionales democraticos, a excepcion del Paraguay, que fue el
Unico pa:!s que adopt6 como su primera forma de gobierno, en
1814, la dictadura del doctor Gaspar Rodriguez de Francia, y

de ciertos intentos anarquicos ensayados en el Brasil hasta
1898, y accidentalmente en

M~xico

y Hait!.

Pero pronto

surgieron la inestabilidad pol!tica y la violencia, y se entr~
en un ciclo intermin.able de sublevaciones, de guerras civiles
sangrientas, de supresi6n de garant!as constitucionales, de
golpes de estado para remplazar a un gobierno constitucional
por un dictador, y de revoluciones para acabar con dictaduras.2

Hispanoam~rica ha demostrado una temprana y gran

capacidad para producir dictadores.
1 La justifi.caci6n de este punto de vista se presen-

tara en el Capitulo 4 •.
2Jesus de Gal1ndez, ~ ~ de Trujillo (Santiago de
Chile: Editorial del Pacifico, 195bJ, pags. 7-8.

4
Para un estudioso de la cultura hispanoamericana,
avido de conocer las causas y deseoso de encontrar las expli.caciones de la realidad hispanoamericana, es de vital importancia el conocimiento del tema de la dictadura, especialmente desde el punto de vista negative, en base al analisis
de las dos novelas objeto del presente estudio.
No se tiene conocimiento si ya ha sido tratado el

tema del dictador en las novelas
Muertes

~

perro.

~

sefior Pre.sidente y

Pero por lo menos no lo ha sido tratado

en las veinticinco tesis doctorales y de maestr!a, sobre la
obra de Asturias, que nos da noticia Pedro F. de Andrea.3 La
duda esta en la noticia dada por Gunter W.

Lorenz,.qui~n

indica que estan en proceso de elaboraci6n cincuenta tesis
sobre .diferentes temas asturianos
Espafia,

B~lgica,

Rumania,

en .Francia,

Rep~blica

Italia, Suecia,

Democratica Alemana,

Estados Unidos, Uni6n Sovietica e Hispanoam~rica.4
Organizaci6n
cinco cap!tulos.

~ ~

tesis.

La tesis esta dividida en

El Cap!tulo 1, a manera de introducci6n,·

plantea el problema, y justifica el problema de la tesis.
Cap!tulo 2 presenta un breve estudio de la novela
Presidente.
Muertes

~

~

El

sefior

El Capitulo 3 hace un breve estudio de la novela
perro.

El Cap!tulo 4,

despu~s

de delinear

3Pedro F. de Andrea, "Miguel .Angel Asturias. Anticipo bibliografico," Revista Iberoamericana, 67 (enero-abril,
1969), pag. 18o.
4Ibid, pag. 137, citando a Gunter w. Lorenz, Miguel
Angel Asturias. Portrat ~ Poesie (Berl!n, 1968), pag. 317.

algunas, ideas sabre los factores sicol6gicos que han promovido
la dictadura, presenta un

an~lisis

de las consecuencias

producidas por la dictadura en las dos novelas.

El Cap!tulo 5

contiene una serie de conclusiones sobre el tema de la tesis.
Fuentes ~ consulta.5

El tema de la tesis abarca un

campo de caracter literario, hist6rico, pol!tico y social.
Para el estudio del caracter literario han sido consultadas
obras y art!culos que tratan de la literatura

hispanoameri~

caria·y espanola, de la literatura de Guatemala, de.las
figujas literarias de Asturiasy de Ayala, y particularmente
de las·novelas El senor Presidente y Muertes

~·

perro.· El

caracter
hist6rico:ha sido fundamentado. en consultas
.
'

._

extraidas de historias de Hispanoamerica,.historias de Guatemala~.

Espana y Argentina, as! como de biograf!as

E~trada

d~

Mariuel

Cabrera, de Jorge Ubico, de Juan Manuel de Rosas, de

Rafael Leonidas Trujillo y de Juan Domingo Per6n, publicadas

Y. edi tadas. por escri teres y edi toriale·s norteamericanos e
hispanoamericanos.

El car~<?ter pol!tico se ha basado' en''···:··

consul tas de obras y de .art!culos publicados por aut ores~:.··.,.
:r:orteamericanos, hispa.Iloa.mericanos y espafioles,

que.tr~tan·

espec!ficamente del problema de la dictadura .en Hispanoamerica.

El caracter social ha sido consultado especialmente en

obras literarias y en publicaciones de caracter sociol6gico,

5Para mantener consistencia y uniformidad al citar
las obras de consulta, los nombres de los meses se han
escrito en mim1sculas y se ha seguido las reglas del manual
Campbell, 4th edition.

que de una o de otra manera tienen que ver con la dictadura
hispanoamericana.
Como en las novelas m:_ senor Presidente y Muertes

~

perro no hay nada positive en favor de los dictadores, y los
argumentos no son s!no una cadena de adversidades que sufre
un pueblo, los puntos de contacto y las diferencias entre los
dos dictadores han sido realizados en base a los efectos
producidos por la presencia de los dictadores en la acci6n
de las dos novelas.

En el cap:!tulo ·siguiente se presenta un

breve estudio de la novela

~

senor Presidente.

Capitulo 2
BREVE ESTUDIO DE LA NOVELA
EL SENOR PRESIDENTE

-

La novela .!! senor Presidente, obra calificada como
"fenomenal" por Gabriela Mistral, 1 y segUn. Enrique Anderson
Imbert, "La mejor novela de Miguel .A'.ngel Asturias (Guatemala
1899), y una de las mejores en toda la novelistica hispanoamericana, ••• "2 ha sido objeto de admiraci6n general, por lo
que ha sido traducida al ingles, frances, italiano,

alem~,

ruso, sueco, danes, catalan, vietnamita, portugues y checoeslovaco. 3

En --Francia ha figu.rado como obra clasica, al ser

publicada en 1952, y al recibir el prem.io de la mej or novela
extranjera.

Su gran valor literario, su argumento de cufio

americano, que mezclando lo magico y lo realista, ha denunciado el estado en que vivi6 un pueblo oprimido por la
tirania, junto con la elevada personalidad del autor, moti-

-

varon la acertada concesi6n de dos premios muy codiciados, el
1 Juan Loveluck M., "Sobre una novela de nuestro
tiempo," Atenea, 310 (abril, 1951), pag. 49.
2Enrique Anderson Imbert, "Ana1isis ~ ~ senor Presidente," Revista Iberoamericana, 67 (enero-abri1, 1969),
pag. 53..
. ·,
3Pedro F. de Andrea, "Miguel Angel Asturias. Anticipo ·
bibliografico," Revista Iberoamericana, 67 (enero-abril, .1969),
pags. 168-169.

7

.a
Premia Len!n de la Paz, en 1966, y el Premia Nobel de literatura, en 1967~4
El presente capitulo se ha dedicado a sentar

~as

bases del realismo de la novela, desde su gestaci6n hasta su
publicaci6n, y a presentar.un analisis del personaje principal,
el "senor Presidente'" quien ha motivado todos los acontecimientos de la novela.
G!NESIS DE LA NOVELA
La novela

!! senor Presidente ha tenido una larga e

interesante historia en su creaci6n.

Antes de ser publicada,

en 1946, pas6 por una etapa de narraci6n y de reestructuraci6n
de mas ·de veinte a.no·s.

Su punta de part ida arranc6. poco

despues del terremoto que sufri6 la ciudad de Guatemala, el
25 de diciembre de 1917, tiempo en el cual, Asturias, enojado
por las circunstancias en las cuales se realiz6 la remoci6n
de los escombros, e impresionado por la injusticia social que
por aquel entonces se manifestaba mas cruelmente, escribi6

e~

cuento titulado "Los mendigos pol!ticos,"5 que el autor ~o
destin6 a participar en un concurso literario en 1923, pero
que no lleg6 a tiempo para el concurso. 6

4Jean-Louis Dumas, "Asturias en Francia," Revista
Iberoamericana, 67 (enero-abril, 1969), pags. 121-122.
5Gunter w. Lorenz, "Dialogo con Miguel Angel Asturias,~.
Mundo Nuevo, 43 (enero, 1970), pags. 47-48.
.·
6Alaide Foppa, "Realidad e irrealidad en la obra de
f.!Iiguel klgel Asturias," Cuadernos Americanos, 1 ( enerofebrero, 1968), pag. 66.

9
Asturias sali6 de Guatemala en 1923, pas6 por Londres
y lleg6 a Par!s, en donde se radic6 por diez anos.

En Par!s

trab6 amistad con artistas y escritores hispanoamericanos,
como e1 venezolano Arturo Uslar Pietri, el cubano Alejo Carpentier, el peruano

C~sar

Vallejo, el salvadoreno Tano Salazar,

el mexicano Carlos Pellicer y el uruguayo Carlos Quijano, con
la mayor!a de los cuale·s, Asturias fund6 la "Asociaci6n de
Estudiantes Latinoamericanos" en ia ciudad de Par!s. 7
Posteriormente, cuando conoci6 a Pablo Neruda, y en
sus reuniones nocturnas con

~ate

y con Us1ar Pietri, acor-

daron entre ellos que cada uno deb!a contar un cuento cada
noche.

Asturias hech6 mano de "Los mendigos pol!ticos," y

tuvo ma'teria1 suficiente para 'contar cuentos por varias sema
semanas.

La obra crec!a y crec!a a manera de una novela por

entregas, hasta que sus amigos le aconsejaron que la organizara y la reescribiera.

As! naci6 la novela

~

senor Presi-

dente, despues de escribir1a y revisarla por unas diecinueve
veces, hasta que satisfizo al autor. 8 La versi6n definitiva
de

~

senor Presidente, 11evaba marcadas en su Ultima

las siguientes fechas:

p~gina

"Guatemala, Diciembre de 1922, Par!s;

Noviembre de 1925 y 8 de Diciembre de 1932."9

7Francis Donahue, "Miguel .hlge1 Asturias: Su trayectoria literaria," .GuadernQS Hispanoamericanos, 186 (junio,
1965), pags. 514-515.
8 Lorenz, op. cit., pag. 48.

9Atilio Jorge Castelpoggi, Miguel ~g)l Asturia§
(Buenos Aires: Editorial La l>'Iandragora, 19 1 , plig. 38.

10

Cuando Asturias regreso a su patria, en 1933, su
cuento "Los mendigos pol!ticos," que ya era una novela, permaneci6 guardado en secreto, ya que bajo el

r~gimen

de otro

dictador, Jorge Ubico, no exist!a libertad de expresi6n y·
todos los pol!ticos se manten!an en silencio. 10 Su obra,
abierta y duramente antidictatorial, logicamente no recibicS
la debida autorizacion para su publicaci6n, mas todav!a,
tomando en cuenta que eraun peligro para el dictador Ubico,
ya que el "senor Presidente" era su antecesor Manuel Estrada
Cabrera. 11 Desde su regreso a Guatemala, hasta 1945, Asturias
continuo en sus tareas literarias, pero sin publicar ni una
sola obra.
Ar~valo~

Con la subida al poder del profesor Juan Jos&

y ,partidario del

nu~vo

gobierno, Asturias se incor-

por6 al servicio exterior siendo nombrado agregado cultural
de la· Embaj,ada de Gua:temala en Mexico.

Inmediatamente

aprovecho la oportunidad para publicar su novela, y en 1946,
di6 a luz

~

senor Presidente en 1a Editorial Costa-Amic de

la ciudad de M~xico. 12
REALISMO DE LA NOVELA

En la vida del autor y en la gestacion de la novela,
han acontecido una serie de circunstancias que han colaborado
10 nonahue, op. cit., pa~. 517.
11
;
Lorenz, op. cit., pag. 48.
1 2nonahue, op. cit., pags. 517-519.

11
para rodear a la obra de un maximo realismo.

Asturias naci6

y creci6 bajo la sombra de la dictadura de Manuel Estrada
Cabrera.

Sus recuerdos de infancia y sus impresiones de

adolecencia y primera juventud fueron impregnados de una
proyecci6n funesta de la imagen del dictador. 1 3 Su padre,
que desempenaba las funciones de Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, al resistirse a obedecer los deseos del
dictador, dictando la sentencia de muerte contra unos estudiantes que hab:lan participado en una manifestaci6n contra la
tiran!a, se vi6 obligado a abandonar el cargo y trasladarse
con au familia a vivir en la casa de los abuelos, en una
pequefia villa indigena, en donde Miguel Angel al entrar en
contacto con los indios·, conoci6 sus canciones y sus
leyendas. 1 4
Como estudianteen el Instituto Nacional de Varones,
en la ciudad de Guatemala, Asturias se sinti6 ligado a la .
lucha contra el dictador.

Conoci6 de los episodios en que

los conjurados eran aniquilados por los secuaces del dictador,
y vivi6 los afios que mas tarde le han de servir como base

historica de su novela. 1 5. Ya en las postrimer!as de la dictadura, Asturias tom6 parte activa en el Partido Unionista,
empeffado en el derrocamiento de Estrada Cabrera.

Junto con

otros estudiantes fue a parar a los calabozos de la usegunda

13Foppa, op. cit., pag.
~
68.
14Lorenz, op. cit., pag. 47.
15 Donahue, op. cit., pag.
L
511.

12

Secci6n de.

Polic!a,".dond~

adquiri6 los ingredientes para

crear las escenas del encuentro del estudiante y el sacristan
en su novela El senor Presidente. 16
. -- ~=-- -----~~Una decada despues del derrocamiento de Estrada
Cabrera, quien se mantuvo en el poder por veintid6s afios,
volvi6 a Guatemala la pesadilla insuperable de la dictadura.
Esta vez, el general Ubico, quien se mantuvo en el poder por
catorce afios, implant6 un regimen d.e autocracia y mano dura
superior al regimen de Estrada Cabrera.

Guatemala retorn6 a

una epoca de mas violencia, torturas y asesinatos.

Sus

carceles volvieron·a ser colmadas por los enemigos de 1a
dictadura. 17
Desde su,..regreso a Guatemala, en 1933, hasta la ca!da
de Ubico, en 1944, Asturias presenci6 el empeoramiento de la
situaci6n pol:!tica.

Sin embargo, permaneci6 en su patria,

quiza con la intenci6n de investigar mas sobre los hechos que
mas tarde constar:!an en su novela, o quiza, como ha afirmado
Carlos Manuel Pellecer, para, como director del radio-peri6dico:
Diario~

Aire, y convertido en un corronipido adulador,

colaborar con el regimen de Ubico; afirmaci6n que ha sido un
duro ataque .contra Asturias, quien siempre se ha manifestado
como un enemigo acerrim.o de los dictadores. 18
16 Castelpoggi, op. crt., pag. 15.
l7Rodrigo Asturias, "Estructura y crisis de la sociedad
guatemalteca," Cuadernos Americanos, 6 (noviembre-diciembre,
1969), pags. 48-49.
.
18carlos Manuel Pellecer, Memoria.en dos geograf!as
(Ciudad de Mexico: Costa-Amic; Editor, 19b4), pags. 152-153.

13
Como complemento a esta base fundamental del realismo
de la novela,·el autor ha puesto en boca de sus personajes, ·
el habla popular del pueblo guatemalteco, como el utilizado
en un altercado verbal de una mujer que protesta por el
maltrato dado a una v!ctima conducida ala carcel por.una
patrulla: 19
-;Calzon.udos! ••• ;Para lo que les sirven lar armas! •••
iDeber!an tener mas vergtienza! -intervino una mujer que
volv!a del mercado con el canasto lleno de verduras y ,
frutas.
-jSh6! -le grit6 un soldado.
-;Sera tu cara, machetcSn!
-;Vaya, sefiora! Seffora, siga su camino; ligerito siga
su camino; (.O no tiene oficio? -le grit6 un sargento.
-;Sere como ustedes, cebones! ·
-jCallese -intervino el oficial-, o la rompemos!
-;La rompemos, que mismas! ;Eso era lo Unico que nos
faltaba, ishtos que ai andan·y que parecen chinos de tan
secos, con·los co'dos de fuera y los pantalories comidos
del fundillo! ;Repasearse quisieran en uno y que uno se
quedara con el hocico call~So! iPartida de piojosos ••• ,
ajar a la gente por gust~!
Asturias en su afan de colaborar en la denuncia
social, ha creido que, " ••• es hora de que se sepan las beliaquerias de los dictadores centroamericanos •••• " 21 Al ser
preguntado por Gunter

w.

Lorenz, sobre la opini6n sostenida,

especialmente por Luis Borges, que la literatura hispanoamericana tiene que separarse de la pol!tica y el compromise
para alcanzar rango europeo, Asturias ha con.testado, "Creo

l9Las transcripciones son originales y no se sujetan a
las reglas del manual Campbell, 4th edition.
20Miguel Angel Asturias, El seffor Presidente (Decima

edici6n; Buenos Aires:
pags. 93-94.

EditorialLosada, S. A., 1968),

21Fernando Alegr!a, "Retrato y autoretrato:

la novela
hispanoamericana frente ala sociedad," Aportes, 8 (abril,
1968), pag. 25.
--

14
que es basico y misi6n permanente del autor hispanoamericano
reflejar la realidad de su pa:!s." 22 Claude Fell al comentar
sobre el ascendiente literario de Asturias en Francia, y
sobre la novela

~senor

Presidente, ha declarado, " ••• Mas

que la biograf:!a de un dictador, esta novela es ante todo la
caricatura de toda dictadura." 23 Luego, al hacer una comparaci6n de la novela de Asturias con ciertas obras de teatro
de Valle-Inclan, Fell ha dicho:
••• El humor, que a veces aparece para matizar las
estampas goyescas de Valle-Incl~n, esta totalmente
ausente en este fresco, donde el autor ha puesto toda au
desesperac16n y su amargura al ver America Central ensangrentada y desgarrada por las dictaduras.24 ·
:·:·~:_.

EL "SENOR PRESIDENTE"·

El "senor J?residente," personaje hist6ricamente
inspirado en la imagen del dictador Estrada Cabrera, era una
figura·siniestra, como siniestra era su indumentaria que
siempre vest:!a:
••• de luto riguroso: negros los zapatos, negro el
traje, negra la corbata, negro el sombrero que nunca se
quitaba; en los bigotes canos, peinados sabre las comi-,
auras de los labios, disimulaba las enc:!as sin dientes,
ten:!a los carrillos pellejudos y los parpados como
pellizcados.25
22 Gunter W. Lorenz, "Hearing the scream. An interview
with Nobel Prize-Winner Miguel Angel Asturias," Atlas, 14
(December, 1967), pag. 56.
23claude Fell, "El Ultimo libro de Asturias," Mundo
Nuevo, 17 (noviembre, 1967), pag. 84.
2 4rbid.

2 5Miguel hgel Asturias, op. cit., pag. 36.

"

Revestido de un t!tulo ir6nicamente respetuoso, el
"senor PresidE:mte" aparece s6lo seis veces en la novela,
"··· pero motiva todos los cap!tu+os como satan reina
en todos los c!rculos del infierno y un dictador real
·
domina todas las actividades reales de un pa!s ••• "~ 0
Usando al Auditor de Guerra como autoridad legal y
como elemento supremo de justicia, no se ha dedicado sino a
la destrucci6n del pueblo.

Su numerosa y servil cuadrilla de

soldados y polic!as ha sido usada·exclusivamente para ultrajar
a los ciudadanos, mas no para protegerlos.

Absurdamente, la

autoridad que deb!a proteger a los ciudadanos contra el crimen
y el abuso, ha sido .quien comete y auspicia todos los

cr!menes.
La mentira y la venganza han sido las armas favoritas
del tirana para acabar con el

g~nero

Despu~s

humano.

de

hacer.atormentar a unos pordioseros que insist!a.n en decir la
v·erdad de un· crimen que presenciaron, los oblig6 a mentir y a
decir lo que el "senor Presidente" ordenaba.

Basado en la

mentira, y para ocultar la culpabilidad del idiota Pelele,
autor casual del crimen, el tirana,

despu~s

de hacer desapa-

recer al Pelele, acus6 a dos pol!ticos caidos en desgracia, el
general Canales y el licenciado Carvajal, a quienes les hab!a
tocado el turno de ser liquidados por el "senor Presidente."
El tirana de la novela era un encubridor y enemigo de
la verdad, que proteg!a al Jefe ·de Sanidad Militar, quien por
robarse algunos pesos, hab!a ocacionado la muerte de ciento
26 Anderson Imbert, op. cit., p~g. 53.
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cuarenta soldados, al suministrarles un purgante de sulfato
de soda de mala calidad, y acus6 de chismoso al.Unico medico
que pretend!a denunciar el crimen:
-Yo le dire, don Luis, iY eso s!!, que no estoy
dispuesto a que por chismes de mediquetes se menoscabe el
credito de mi gobierno en lo mas m!nimo. ;Deber!an
saberlo mis enemigos para no descuidarse, porque a la
primera, les boto la cabeza! ;Ret!rese! iSalga! ••• , y
;llame a ese animal!
De espaldas a la puerta, el sombrero en la mano y una
arruga tragica en la frente, palido como el d!a en que lo
han de enterrar, sali6 el doctor Barreno.27
Era irascible y despiadado, que al enfurecerse por un
simple accidente de su secretario, lo mand6 a azotar: ·
El Presidente puso la ultima firma y el viejecitot
por secar de prisa, derram6 el tintero sobre el pliego
firmado.

-;ANIMAL!
- i Se. • •

nor'!

-;ANIMAL!

Un timbrazo. ·•• , otro ••• , otro. • • Pasos y un ayudante
en la puerta.
-jGeneral, que le den doscientos palos a este, ya ya!
-rug16 el Presid~nte; y pas6 en seguida a la Casa Pres1dencial. · La com1da estaba puesta.2tl
Tirano desalmado e 1nhumano, que no sint16 la menor
compasi6n, al conocer por boca de su ayudante, de la muerte
del que mand6 a

a~otar:

Sin dejar el plato, la s1rv1enta corr16 a alcanzar al
ayudante y le pregunt6 por que no habia aguantado los
doscientos,palos.
-lC6mo por que? iPorque se muri6!
Y siempre con el plato, volvi6 al comedor.
-;Sefior -dijo casi llorando al Presidente, que com!a
tranquilo-, dice que no aguant6 por~ue se muri6! '
-lY que? ;Traiga lo que,sigue!29
2 7Miguel !rigel Asturias, op. cit., pag. 31.
29Ibid., pag. 35.
28 Ibid., pag. 34.
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Era ur1 c:lnico traidor, que con engafl.o y premedi taci6n, ·
tram6 la fuga·del general Canales, para que por aplicaci6n de
la ley de fuga, lo liquiden las balas de la polic!a:
-Te llama, Miguel, para algo que me interesa que se
arregle esta misma noche. Las autoridades competentes
han ordenado la captura de ese p!caro de Eusebio Canales,
el general que tu conoces, y lo prend~ran en su. casa
manana a primera hora. Por razones particulares, aunque
es uno de los que asesinaron a Parrales Sonriente, no .
conviene al Gobierno que baya a la carcel y necesito su
fuga inmediata. Corre a buscarlo, cuentale lo que sabes
y aconsejale, como cosa tuya, que se escape esta misma
noche.30
.
Era un megal6mano llor6n, que al oir toda una salva
de ep!tetos de grandeza, en una manifestaci6n publica en su
honor, le faltaron fuerzas para sostener las

l~grimas:

El Presidente contest6 algunas palabras, la diestra
. empuilada: sobre .e.l balc6n de marmol, de medio lado para no
dar el pecho, paseando la cara de hombre a hombre sobre
la concurrencia, entrealforzado el ceno, los ojos a cigarritas. Hombres y mujeres enjugaron mas de una lagrima •.
-Si el Senor Presidente se entrara ••• -se atrevi6
Cara de Angel ~1 o!rlo moquear-. El populacho le afecta
el coraz6n ••• 3
Era un cobarde escapista, que al producirse un ruido,
a manera de tiros de armas de fuego, producido por la rodada
por una escalinata del primer bombo de la banda marcial,
desapareci6 como por encanto:
••• No era nada.. i No era nada!. Pero el aire estaba
frio. La noticia cundi6 por las salas en desorden. No
era nada. Poco a poco se fueron juntando los combidados;
quien hab!a heche aguas del susto, quien perdido los
guantes, y a los que les volv:!a el color no les bajaba el
habla, y a los que les volv:!a el habla les faltaba color.
Lo que ninguno pudo decir fue por d6nde y a que hora
desapareci6·el Presidente.32
3°rbid., pag~ 37.
32rbid., pag. 99.

31 Ibid., pags. 98-99.
.
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Ni los mismos secuaces se han salvado de los vituperios del tirano, cuando 6ste se ha sentido frustrado en sua
crfmenes, y alguno de sus enemigos ha logrado escaparse de
sus garras, como sucedio con Canales, quien por obra de laa
circunstancias, logr6 huir y salir con vida hacia la frontera.
El auditor tuvo que sportar una fuerte llamada de la atencicSn:
••• ; los culpables son ustedes, imbeciles, servidorea
de que ••• , de que sirven ••• , de nada! ••• Al menor
intento de fuga la polic:!a debi6 haber acabado a balazos
con el general Canales. ;Eso era lo que estaba mandado!
;Ahora, como la polic:!a no puede ver puerta abierta sin
que le coman las unas por robar! P6ngase usted que Cara
de Angel hubiera cooperado a la fuga de Canales. No
cooperaba ala fuga, sino ala muerte de Canales ••• Pero
como la ~~lic:!a es una solemne porquer:!a ••• Puede retirarse •••
Se cre:!a un superhombre en una tierra de pusilamines,
donde nadie hac:!a nada en beneficio nacional, y el "seffor
Presidente" hasta ten!a que elegir el n1lmero premiado de la
loter:!a:
-Aqui, Miguel, donde yo tengo que hacerlo todo, estarc
en todo, porque me ha tocado gobernar en un pueblo de
gente de voy -dijo al sen~arse-; ••• Esto de gente de
voy -se dio una pausa-, quiere decir gente que tiene la
mejor intenci6n del mundo para hacer y deshacer, pero que
por falta de voluntad no haoe ni deshace nada, que ni
.
huele ni hiede, como caca de loro •••• , es el Presidentede la Republica el que tiene que hacer todo, aunque salga
como el cohetero. Con decir que si no fuera por m! no
existir:la la fortuna, ya que hasta de diosa ciega tengo
que hacer ·en la loter:!a ••.• 34
En su ultima aparicion en la novela, el "senor Presidente," como el mas constimado impostor, le tendi6 lamas
;Lni_cua ce).ada·_a su protegido, Cara de Angel, para, en pretexto
de mandarlo a una misi6n especial, hacerlo desaparecer:

34rbid., pags. 257-258.
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••• Mi reelecci6n esta en peligro y por eso te he
mandado llamar. Necesito que pases a Washington y que
informes detalladamente de lo que sucede en esas cegueras
de odio, en esos entierros en los que para ser el bueng
como en todos los entierros, habr!a que ser el muerto.-'~
Como se ha visto, la novela tiene un contenido real
indiscutible.

El "senor Presidente" fue un personaje de

carne y hueso que existi6 en Guatemala.

El autor, encarnado

en la figura del estudiante, fue testigo presencial,.de
vistas y de oidas, de las atrocidades de dos dictaduraa.

Los
personajes que, "son seres sacados de la vida cotidiana,"3 6
actuan y reaccionan bajo el est!mulo de hechos reales moti-

vados por dos tiranos, duenos absolutes del pa!s y de sus
gentes por mas de tres decadas.

El lenguaje, fuera de las

expresiones de\un suntuoso y complicado
"··· del habla de todos los d!as y los

barroqui~mo,

di~logos

nace

estan hechos

de giros populares y modismos guatemal tecos ••• !'37
Asturias·ha logrado el prop6sito de universalizar en
el "senor Presidente" al dictador t!pico h.:i.spanoamericano.38
Tambien ha logrado trazar un testimonio de hechos reales
acaecidos hace algunas decadas, y que siguen acaeciendo en
los actuales d!as en America Latina.
La literatura hispanoamericana ha sid·o enriquecida con
esta obra de tanta magnitud, que al decir del eminente
profesor chilena Carlos D. Hamilton:

35rbid., pag. 25a.
37ibid., p4g. 54

36Foppa, op. cit., pag. 53.
38 nonahue, op. cit., pag. 520.
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• • • Tirano Banderas de Valle.-Inclan es un cuento rosa
al lado de la fuerza de esta tremenda caricatura de un
dictador centroamericano, muy verdadera. y fantasmag6rica·
como son de increibles las brutalidades de las situaciones hist6ricas que hemos presenciado recientemente en
algunos paises iberoamericanos. La verdad amarga es
Guatemala y es casi toda Hispanoamerica, que tan solo
ultimamente se esta librando uno tras otro, de esos
monstruos absurdos, los grotescos y brutales dictadores
.tropicales de America.' 9
.
Otra de las grandes novelas, que ha tratado magistralmente el tema de la dictadura, ha sido Muertes

~

Eerro,

de la cual se ha hecho un breve estudio en el cap!tulo
siguiente.

39carlos D. Hamilton, Historia de ~ literatura hispa~
noamericana (8egw1da edici6n; Madrid: Ediciones y Publicaciones Espafiolas, S. A., 1966), pag. 285.
·
·

Cap!tulo 3
BREVE ESTUDIO DE LA NOVELA MUERTES Q§ PERRO·
La obra maestra de Francisco Ayala, Muertes

~

perro;

que segan Arturo Torres-Rioseco ha sido calificada como una
"novela denunciatoria, actual, ejemplar, util!sima," 1 y que
de acuerdo a

Jos~

Marra-L6pez "es una de las mas importantes

novelas publicadas en los ultimos tiempos en lengua castellana,"2 ha tenido gran repercuei6n en el mundo hispanoamericano, ya que ha abordado un tema tan comUn y tan odiado
como es la dictadura.
AUn mas, Ayala no solo ha encarado el problema
pol!tico, social y moral de un continente, s!no que ha encarado tambien el problema de la violencia, del terror y la
crueldad contra el ser humano en general, dandole a su obra,
de esta manera, un cufio universal y contemporaneo.
Ayala ha logrado pintar, con Ant6n Bocanegra, a ese
siniestro y execrable personaje, producto de una

end~mica

epidemia hispanoamericana, la dictadura, que ha tenido de
sangre la historia del continente, desde la primera mitad del
1 Arturo Torres-Rioseco, "La dictadura, tema novel.:!s-- ·

tico;" Revista Iberoamericana, 48 (julio-diciembre 1959),
pags. 307-310.
·
2Jose R. Marra L6pez, Narrativa espafiola fuera ~
~' 1222-1961 (Madrid: Editorial Guadarrama, 1963),
pag. 281.
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siglo pasado hasta los presentes d!as, y·que ha in:spirado a·
autores como Jose Marmol, Faustino Sarmiento, Ram6n del ValleIncl·an, Miguel !ngel Asturias y otros mas, a trasladar el
mundo de la realidad al mundo de la ficci6n novelezca.
El presente cap!tulo ha tenido por objeto hacer una
pequefia presentaci6n del autor y su obra, as! como analizar
el realismo de la novela, y trazar los rasgos fundamentales
I

del personaje central, Ant6n Bocanegra, motivador de toda la
acci6n de la novela.
EL AUTOR DE LA NOVELA
Incomplete ser!a el estudio de una obra sin antes
conocer, por lo menos algunos detalles, del autor de la obra.
Francisco .Ayala, considerado por Keith Ellis como un
"escritor de talento polifacetico,"3 naci6 en Granada, Espafia,
el 16 de marzo de 1906.

Su carrera literaria comenz6 en 1925,

cuando public6 su primera novela Tragicomedia
~·

esp!ritu.

~ ~

hombre

Desde entonces su nombre fue conocido en los

cl.rculos literarios de Madrid.

Un affo mas tarde, en 1926,

public6 su segunda novela Historia

~

BB amanecer, y se

incorpor6 de lleno al grupo de escritores espafioles que
tenl.an como centro a Jose Ortega y Gasset.
public6 dos obras narrativas,
Cazador

~

tl

~.

~

boxeador

Entre 1929 y 1930
~ ~

angel y

ampliando extensamente su campo de produc-·'

ci6n y actividad literaria.

3Keith Ellis, El arte narrative de Francisco Ayala
(Madrid: Editorial Gredo~.A., 1964),-pag. 9.
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Hasta 1930, au producci6n literaria se hab!a desarrollado simultaneamente con sus estudios de Derecho y de.
Filosof!a y Letras en la Universidad de Madrid, en donde
recibi6 el t!tulo de Doctor en Derecho en 1931.
Despu~s

de 1930, su producci6n novelezca sufri6 una

pequeffa interrupci6n, debido, quiza, a las diferentes actividades que se dedic6 como Profesor Auxiliar de Derecho Pol!tico en la Universidad de I-iadrid, y a los multiples viajes al
exterior que tuvo que realizar, ya como conferencista, como
funcionario del servicio exterior, o ya como exilado voluntario.
Al terminar la Guerra Civil Espanola y al desaparecer:.la Republica, Ayala

despu~s

de una cort:!sima estad:!a en

Francia y en Cuba, y conocedor del atrayente y estimulante
ambiente intelectual de Buenos Aires, se estableci6 en la
Argentina desde 1939 hasta 1944.

Luego se traslad6 al

Brasil, en donde permaneci6 por un afio, y de 1946 a 1950,
residi6 otra vez en la Argentina.4
En este punto cabe anotar que la permanencia de Ayala
en la Argentina coincidi6 exactamente con una de las

~pocas

mas confusas y turbulentas de la historia argentina, en que
los militares de la logia GOU (Grupo de Oficiales Unidos),
que ten:!an mucha simpat:!a por el Eje, y que ttpensaban que el
posible triunfo del Eje dar:!a a la Argentina el papel eminente

4Ibid., pags. 11-16.
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que soflaban para ella en el escenario continental,"5 tomaron
el poder en 1943.
El periodo de permanencia en la Argentina fue de gran
productividad para Ayala; quien ademas de dedicarse a la
ensefianza de sociolog!a en la Universidad del Litoral y en el
Colegio Libre de Estudios Superiores, public6 algunos trabajos
criticos sobre politica y sociolog!a, y colabor6 con art!culos
de critica literaria en las revistas literarias hispanoamericanas §.1g:,

~

Naci6n y Cuadernos Americanos.

Despues de su permanencia en la Argentina, Ayala se
traslad6 a Puerto Rico, en calidad de organizador del programa
de Estudios Generales de la universidad del pais.
y

All! fund6

dirigi6 la revista literaria ~ Torre, y tambien se dedic6

a viajar y dar conferencias en algunas universidades de
Hispanoamerica; de los Estados Unidos y de Alemania.

Desde

1955 lo tenemos como profesor de lenguas en las universidades
de Princeton, Rutgers, Bryn Mawr y Nueva York, y a partir de
este a.ffo su producci6n novelezca ha sido continua e interesante.6
La obra fecunda de Francisco Ayala no s6lo ha

abarcado el campo novelezco, sino tambien el campo de la
critica literaria, de la sociologia y del ensayo politico.
5Felix Luna, Argentina ~ Peron a Lanusse 1943-1973
(Barcelona: Editorial Planeta, 1972), p~g. 20.
6Ellis, op. cit., pags. 16-23.
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REALISMO DE LA NOVELA

Partiendo desde el punto de vista que "la funci6n
primordial de la novela para Ayala es la expresi6n art!stica
de una visi6n de la realidad," 7 no cabe duda que la novela
Muertes

.~

perro es una satira contra el regimen desp6tico

particular de un pa!s hispanoamericano, o bien contra la
pol!tica hispanoamericana en general.
Ayala al decir que "el novelista tiene, sin remedio,
que colocar su creaci6n imaginativa sabre el terrene hist6rico,"8 ha dado a entender que, habiendo vivido en Am~ri~a
"durante la edad de oro de las dictaduras nazi-fascistas," 9
escribi6 su novela en.base a los acontecimientos observados
personalmente, o conocidos indirectamente por diferentes
medios, informativos.
la

Argentina~··

Especialmente durante su permanencia en

Ayala "vi6 incuvarse y triunfar una dictadura

no menos atroz que la de su ultima novela."lO
Jose R. :r.1arra ·L6pez al comentar sabre la novela y al
decir que "Ayala aborda ya de una manera decidida el testi-

7Estelle Irizarri, Teoria 1. creaci6n literaria en
Lrancisco AYala (Madrid: Editorial Gredos, S.A., 1971);p~g. 208.

8 Francisco Ayala, Ex eriencia e invenci6n (Ensayo~
sobre el escritor y su mundo
Madrid:- Taurus Ediciones,
1960),-pags. 22-23. --

9H. Rodr!guez Alcala, "En torno a una novela ameri~
cana," Cuadernos Americanos, 3 (mayo-junio, 1959), pag. 271.
10Ibid.
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monio. americana que· su larga e.stancia en. el continente hac.:!a
pre$umible," 11 ha dado.a entender que Ayala estaba calificado
para presentar las realidades hispanoamericanas, especialmente a lo que se refiere al problema de la violencia y la
crueldad, producto de las clasicas y frecuentes dictaduras
del continente.

Luego, Marra-L6pez al hablar del tema tan

delicado y ambicioso de la novela, y al decir:
Si por un lado vemos que es un testimonio americana
innegable, en cuanto que se refiere a un hecho real que
se da con cierta frecuencia (y sobre el que hay antecedentes novelezcos, como el Tirano Banderas, de ValleInclan, y ~ senor Presidente, de Miguel Angel Asturias),
ataca tambien a fondo un grave problema que hay en
general y, en modo alguno,.privativo de cierta area
geografica, ttl2
· .
ha sugerido que la novela Muertes

~

perro presenta

~

cuadro

real y autentico de la vida cotidiana americana.
No .cabe duda que la dictadura de Juan Per6n, cuya
primera mitad Ayala la vivi6 personalmente, mientras se
encontraba radicado en la Argentina, y la segunda mitad que
la observ6 desde afuera; fue la fuente· de inspiraci6n para la ·
. creaci6n de dos personajes de la novela, el dictador y la
primera dama de la republica.

Porque ha sido bien conocido

en la historia argentina que la pareja Juan Per6n y Eva
Duarte, una vez en el poder, se dedicaron de lleno a. sacar
las mayores ventajas del poder.
Ayala vivi6 los d!as en que Per6n--sin que se lo
·exigiese riinguna necesidad apremiante, ya que fue elegido
11Marra-L6pez, op. cit., pag. 272.
12 Ibid.
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preside~te

por la via legal, y no existiendo oposici6n capaz

de obstaculizar sus planes, y s6lo por su desenfrenada
codicia--al otro dia de_jurar como presidente constitucional
se transfor.m6 en tirano y mont6 la maquinaria siniestra de
milicianos asesinos que, amparados por el gobierno y con
credenciales de policias, se dedicaron a sembrar el caos, y
el terror tanto entre los civiles como entre los militares. 1 '
Ha sido evidente la conecci6n entre las condiciones
inmorales de dona Concha y de Eva Duarte, de quien el mismo
dictador Per6n declar6 cosas horribles al ser interpelado por
la logia militar GOU, que concideraba un desprestigio para
las filas del ejercito la situaci6n de que "el coronal Per6n
estaba hacienda papelones con una tal Evita-actriz de mala
suerte y mujer de antecedentes dudosos-, 1114 y quien segdn
Felix Luna,· la compa.fiera leal en la hora de prueba de Per6n
era "una muchacha de a·specto insulso y vulgares modale a. u 1 5
Por sus experiencias personales, y como un observador
intelectual y docto en ciencias pol!ticas, Ayala ha demostrade su dominic del espectaculo de una tiran!a, como bien ha
dicho un cr!tico: "lo ha observado en varias direcciones:

en

el sur, en el centro, y en el norte, desde el interior y en
el ·exterior del continente." 16 Espectaculo que lo ha volcado

Aires:
Aires:

l3Julio Irazusta, Per6n ;y, la crisis argentina (Buenos
Editorial Huemul, S.A., 19b6), pJgs. 20-34.
1 4Gontran de GUemes, As! ~ gest6 ~ dictadura (Buenos

Ediciones Rex, 1956), pag. 108.
15 Luna, op. cit., p~g.
L
32.
16 Torres-Rioseco, op. cit., pag. 309.
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tan magistralmente en su novela, que hasta han habido cr!ticos
que vieran en. las paginas del libro "un reflejo exacto de
condiciones t:!picas." 1 7
Sobrar!an razones para justificar el realismo de la
novela, Muertes

~

perro,

~n

cuanto se refiere a la situaci6n

personal del autor, y ahora nos quedar!a por comentar las
indicaciones de realismo que se han encontrado en la novela
misma.
Muertes

~

perro, representando "la tiran!a absoluta,

absurda, gratuita, vac!a de contenido y finalidad, como no
sea la permanencia en el poder del dictador para colmar sus
apetencias de dominio," 18 ha presentado con tal realismo
escena:s tristes y pateticas que se las ha visto en cualquier
parte ·de Hispanoamerica, como la del encuentro de Tadeo
Requena

y Angelo en un mercado:

Por encima de su hombro, detras de su cabeza, se
ve:!an camiones de reparto, puestos de legumbres, de
verduras, de cebollas, de especias. Ol!a a pescader!a, a
agua sucia. Y yo no pod!a quitarle la vista a aquel
Angelo que se me hab!a aparecido hecho un completo
desastre, todo roto, mugriento, grefiudo, y con los caffones
de la barba sin afeitar. Parec!a un mend.igo. No. parec!a:
era un mendigo. Se manten!a prendido siempre a mi brazo,
y me zarandeaba; se re:!a, content:!simo, mientras con la
otra mane, abierta, figuraba alternativamente el ademan
de pedir y, en seguida, apifi.ando las yemas de los dedos
para llevarsela§ a la boca, el que significaba hambre. Y
no me soltaba • .l.~
1 7Francisco Ayala, "Nueva divagaci6n sobre la novela,"
Revista ~ Occidente, 54 (Ivladrid, 1967), pag. 310.
1

~arra,L6pez, op. cit., pag. 278•

1 9Francisco Ayala, Muertes ~ p6rro (Buenos Aires:·
Editorial Sudamericana, 1958), pag. 19 •
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Cuantas veces se han visto .escenas tan conocidas como
los famosos desfiles militares, que en honor del dictador se
han realizado desde la Patagonia hasta

M~xico,

y en donde la

nota sobresaliente ha sido la presentaci6n de la escolta del
tirano, como la relatada por Requena, sentado junto al jefe
Bocanegra en la tribuna de honor:
Hab!amos visto pasar, inacabables, ante la tribuna,
nuestras majores tropas de linea, la artilleria, la caballer!a, las unidades motorizadas, los servicios auxiliares, dejando largas pausas entre secci6n y secci6n,
cuerpo y cuerpo. Ahora -ipor fin!- parecia que ya iba a
cerrarse el desfile con lo que era el nUmero fuerte y la
novedad del afio: esa poderosa brigada de la Polic!a
Montada; reformada, cuyos escuadores, bajo el mando de
Pancho Cortina, hab!an mantenido su apretada formaci6n,
estacionados frente a nuestra tribuna, con tan estricto
rigor de diciplina -emparejadas todas las hileras de .
caballos, rigidos y erguidos los hombres, relucientes las
armas y ,.charoles- que hac!an contraste, a veces penoso,
con el desigual continente y tambien desparejo equipo del
ejercito .regular, donde lo que mas importa despu~s de
todo es el nUmero de la tropa, aw1que sea a expensas de .
la calidad, que con nuestro material humano tampoco
podria ser nunca gran cosa.20

La realidad hist6rica hispanoamericana ha pasado al
mundo ficticio de la novela, segdn ha dado a entender el
autor, quien por boca del tullido Pineda ha declarado, "me
aplico a preparar este relato con el desengafio de la pura
verdad," 21 aiiadiendo luego:
~les es lo cierto que estas memorias constituyen la
pieza maestra en la serie de documentos que estoy reuniendo
y que me propongo extractar aqui como base de mi .futuro
libro.22

refiriendose a la novela Muertes

20 Ibid., pag. 55.
22 Ibid., pag. a.

~

perro.

ANT~N

BOCANEGRA

Ant6n Bocanegra, no siendo exactamente el personaje
principal de la novela, ha sido la figura central bajo cuya
sombre se debaten y mueren.todos los

dem~s

personajes.

Ha creado un mundo del mal absolute, degradado, donde
los hombres mueren como perros.

El mismo tirano muere envene-

nado por su propio secretario, Tadeo Requena, quien a su vez
es asesinado por el coronel Pancho Cortina.
Rosales se suicida

colg~dose

El ministro Luis

del cuello con una soga.

El

chino L6pez es encontrado muerto y con sus 6rganos genitales
en la boca.

La.vida adllltera de la primera dama llega a su

fin en: la prisi6n;

despu~s

soldados y guardianes.

de entregarse al goze er6tico.con

El viejo Oroliz muere asesinado por

el tullido Pinedo, y en fin, todos han pagado por sus cr!menea,
engaiios, apetitos y bufonadas, encontrando la muerte miserable.23
Bocanegra, nombre que, segdn palabras del mismo autor •.
significa "un hue co sombr!o, el vac!o, el abismo," apenas ha.
hablado en la novela, pero cuando lo ha hecho, lo ha hecho
para imponer sus designios inexcrutables y para expresar
sentencias que resultan

enigm~ticas.

Usurpador del poder

alrededor del cual gira la vida entera del pa!s, se ha convertido en un ente majestuoso, sacro y vil al mismo tiempo. 24
2

~arra·L6pez, ·op. cit., p~gs. 273-277•
24Francisco Ayala, Los ensayos. Teor!a "1. cr!tica
literaria. (Madrid: Aguilar, 1971), p~g. 585.
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Mand6n absolute que cuando se le ha ocurrido alga,
cree que los funcionarios del gobierno son sus sirvientes que
deben cumplir sus 6rdenes ciegamente y a la brevedad posible,,
sin reconocer ni seguir los canales jerarquicos del gobierno,
como ha dado a entender Tadeo Requena cuando declara:
Bocanegra me expresa su deseo, y yo pongo a funcionar
el mecanisme: a poco, las instrucciones del jefe est&l ·
cumplidas. Y mas de una vez se ha dado el caso de que,
incluso, los ministros se enteren de los decretos correspondientes a su departamento respective leyendolos en 1~
Gaseta oficial, o aUn por noticias de la prensa diaria. 5
Individuo desconfiado del genero humane, que ha
creido que la Unica persona confiable para ser su secretario
particular es su hijo bastardo, a quien, siendo un pueblerino, a .la breve.dad posible lo convierte en un doctorcito en
leyes y en la persona indispensable 'para consolidar su poder,
como ha dicho el periodista Camarasa al comentar sabre el
tirana:
Bocanegra, o Almanegra, necesitaba indispensablemente
valerse de tipos como este Tadeo Requena, que fueran
hechura suya de los pies a la cabeza: omnipotentes bajo
su manto, y ratas muertas en la calle. Hijo suyo o no,
esc poco hac:!a el case: lo decisive era que lo hab:!a
sacado de la ultima miseria para convertirlo en su perro
fiel, en su mane derecha (o en su mano izquierda; que,
per lo demas, nunca debe saber lo qu~ hace la otra, segl1n
maxima evangelica de buen gobierno). 6
Borracho consuetudinario que ha pasado adormilado y
embrutecido la mayor:!a del tiempo, y al que no le faltaba el
vasa de aguardiente de cafia servido por sus secuases y aduladores, como lo han relatado estas memorias:
25Ayala, Muertes ~ perro, pag. 62.
26 rbid., pag. 34.
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"Lamuestra de mayor confianzaque me ha dado, creo,
ea la de encargarme con la misi6n de llenarle el vaso
-escribe el secretario Requena-, l l -afiade- solo bebe agua.rdiente de cafia; no quiere otra cosa. En las fiestas
oficiales, en las grandes recepciones, y aun en las
tertulias menos solemnes, se toma champagne, se sirven
cocktails, y el palo fuerte es siempre el scotch whisky;
perc, en punto a bebidas, nuestro Presidente es de un
patriotismo fanatica, y no transige; no hay quien lo
saque de su aguardiente, escanciado (eso s!, pues las
formas hay que guardarlas) de garrafones de cristal fino,
identicos a los del Jthisky, para que al exterior no se
note la diferencia. 2
Bocanegra era un vicioso sexual que no tenia la menor
idea de la responsabilidad de ser padre, como ha dado a
entender Requena en las siguientes l!neas:
La habitual maledicencia, que adoba, alifia y sazona
los comentarios a cualquier noticia del d:!a, se centr6
esa vez sobre el supuesto vinculo de filiaci6n que se
afirmaba . . exist.ir entre el Presidente y su flamante prote-gido, a qti.ien ninguno all! conoc:!a, pero del que se daba
per descontadoque era uno de tantos hijos natur'-~es como
ese bestia tenia desperdigados por todo el pa!s.·

Criminal comUn,· cuya rapida y Un.ica via de acabar con
la oposici6n y sus enemigos era eliminando a los cabecillas,
como lo hizo con el hermano del ministro de educaci6n publica,
Luis Rosales:
El senador don Lucas Rosales, jefe indiscutible de
las fuerzas opisicionistas, fue acribillado a balazos
cuando, ayer, hacia las tres de la tarde, se encaminaba a
la puerta del Senado. Ocultos a uno de los costados de
la escalinata que da acceso al Palac±o Legislative, los
desconocidos pistoleros pudieron descargar a mansalva
sobre el sus armas, y escapar luego en busca de seguro
refugio. El lugar del atentado estaba muy bien elegido,
pues las ampliar escaleras que, despues de haber dejado
al pie su automovil, deb!a subir el senador para acudir
al sal6n de sesiones, eran un cazadero sin posible falla.
Solo se pregunta la gente como pudieron llegar a tal
sitio los criminales, apostarse tranquilamente all! y,
una vez cumplida su fechor!a, desaparecer sin dejar rastro. 29
27 rbid., pag. 74.
29rbid., pag. 37.
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.As!, Bocanegra convertido en un mand6n sin caracter,
sin educaci6r).·, sin modales, sin honradez, y sin principios, y
s6lo seducido por el poder, el lucre, la adulaci6n, y los
instintos bajos del hombre, ha creado con sus acciones un
mundo donde no existen ser.es honrados, patriotas, idealistas,
.

.

amantes de la justicia y de los derechos del hombre, sino
seres ignominiosos que se debaten en un mundo de violencia,
de traici6n general, y de· tragedia, hasta encontrar el fin
que se merecen, la muerte de perro.
En el capitulo siguiente se ha heche un analisis
comparative de las situaciones creadas por acci6n de los

-

-

dictadores en las novelas El senor Presidente y Muertes de
~erro~

Cap!tulo 4

CONSECUENCIAS DE LA DICTADURA EN LAS DOS NOVELAS
Despu~s

-

de leer las dos novelas, El senor Presidente
'

"!! Muertes ill! Eerro, y

despu~s

de hacer un ligero estudio de

cad.a una de ellas, por un lado se han podido encontrar
ciertas acciones que, aunque narradas de diferente manera,
han venido a coincidir en la presentaci6n de las consecuencias de una tiran!a, y por otro lado, se han podido encontrar
ciertas acciones que de una manera particular han venido a
presentar las,consecuencias de la dictadura en· cada una de
las novela.s.
El presente cap!tulo, despues de introducir un ligero
anali:sis de los factores sicol6gicos que han favorecido a la
dictadura, se ha dedicado a trazar algunas de las consecuencias deplorables que han sufrido los dos pa!ses hispanoamericanos imaginaries, que en una .o mas

~pocas

han sido el esce-

nario de una dictadura.
Muchos han sido los factores sicol6gicos que han
contribuido para mantener latente el fen6meno de la dictadura.
Factores que de una o de otra forma, y en un mayor o manor
grado han tenido gran impacto en el proceso pol!tico y
social de los pa!ses hispanoamericanos.
Comenzaremos analisando el factor carisma que, aunque
no ha tenido impacto en la acc16n de las dos novelas estu-
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diada~.en

la presente tesis, l1ltimamente ha adquirido espe-

cial atencion al estudiar el liderazgo en Hispanoamerica.
La gran mayor!a de los dictadores hispanoamericanos
han llegado al poder y se han mantenido en el poder por el
uso de la fuerza, mas no por haber conseguido el apoyo
popular en base a sus cualidades carismaticas.

El pueblo

hispanoamericano ha·soportado a los dictadores no porque ha
visto en ellos cualidades

div~nas

para gobernar, sino porque

no ha tenido otra alternativa para sobrevivir.

A excepcion

de Fidel Castro, quien "fue visto por sus seguidores como un
individuo con cualidades divinas, y como un hombre con ideas
similares a las de Jeaucristo," 1 los caciques, caudillos o
dictadores hispanoamericanos no han pose!do las cualidades.
necesarias para ser catalogados como l!deres carismaticos,
hecho que esta de acuerdo con la idea de que:
'. "carisma no deber:!a ser aplicada para describir
l!deres totalitarios, quienes t:lpicamente estan preocupados con el poder, mientras que l!deres carismaticos,
quienes establecen religiones, no estan preocupados con
el poder~"2
.
Un factor sicologico bastante explotado por los dictadares ha sido la demagogia.

Aprovechando el caracter sicol6-

gico del hispanoamericano de creer en promesas y en programas
improvisados, carentes de planeamiento y factibilidad, los
dictadores han convencido al pueblo oprimido ofreciendo
1 James V. Downton, Jr., Rebel LeadershiP; Commitment
and Charisma in the Revolutionary Process (New Yorlt: The
Pree Press, 1973r;-pag. 213. Traducido del ingles por el
autor de esta tesis.
.
2 Ibid.
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grandes reformas sociales, honradez en los manejos·econ6_mic.os, moralizar la administraci6n, hacer respetar la ley, en
una palabra, velar por el progreso nacional.

Pero, que ha

sucedido en la realidad, las promesas y los programas del
gobierno no se han cumplido, ya porque han sido producto de

.

.

la demagogia del dictador, ya por impracticables e irreales,
o ya por la acci6n de grupos de presion antag6nicos.
El Jefe Supremo de la Naci6n, el Presidente Constitucional de la Republica, el Presidente de la Junta :ro.a11 tar, el
General Representante del Gobierno de las Fuerzas Armadas, o
como haya querido titularse el tirano, ha convencido a la
plebe lanzando proclamas promisorias que s6lo_han quedado
impresas en. el papel·, · como se ha podido ver en la proclama
lanzada en 1969 por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas
Armadas del Peru:
de acuerdo con las aspiraciones de los ciudadanos y conscientes de la necesidad urgente de poner fin al caos
econ6mico, a la inmoralidad administrativa, a la improvisaci6n, al abandono de las fuentes naturales de riqueza y
a su explotaci6n de beneficia de los grupos privilegiados,
as! como al deterioro del principia de autoridad y a la
incapacidad de realizar las reformas necesarias que
reclama el bienestar del pueblo peruano, y el desarrollo
del pa!s, asume la responsabilidad de la direcci6n del
Estado con el fin de orientarlo de una manera definitiva
hacia la consecuci6n de los objetivos nacionales.'
Juan Domingo Per6n, un consumado demagogo, que
aprendi6 en Italia las tecnicas de Mussolini para conquistar
al pueblo desde un balc6n, convenci6 a la masa trabajadora

3Diego Valades, La dictadura constitucional en America
Uni versidad Nacional-:AU.t6noma de I11exico, ·
I9'74); pag. 76. Transcribiendo Annuaire de Legislation
Francaise et etranger (Paris: Centre :B,rancaise de Droit
Compare, 19b9), pags. 503 y ss.

Latina

(M~xico:
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que

el

y su esposa Evita eran los Unicos amigos del obrero

argentino.4

Con sobrada raz6n, el gran demagogo ecuatoriano

Jose Mar!a Velazco Ibarra, cuando necesitaba el apoyo popular
sol:!a decir."dadme un balc6n y yo convenzo al pueblo."
La tradici6n de centralizaci6n del poder en manoa de

un solo hombre, ha side otro factor sicol6gico que ha favorecido a la dictadura.

La tradici6n iberica de centralizaci6n

del poder en manes del rey, del califa o del emperador, as!
como la tradici6n de las civilizaciones indias del Nuevo
Mundo, de ser gobernadas por un monarca, o un cacique, fue
mantenida en tiempos coloniales con los virreyes, y

despu~s

de la independencia, hasta los actuales d!as, ha sido mantenida en la figura del dictador.
No ha sido dif!cil para el pu.eblo hispanoamericano,
acostumbrado a reg!menes totalitarios,- aceptar a un dictador
como .el hombre indispensable del momenta y ha tomado como un
cambia normal y hasta necesario la destituci6n de un gobierno
constitucional por un gobierno totalitario.

As!, se ha justi-

ficado la emergencia de tiran!as de tipo personal, que no han
venido a constituir una interrupci6n en la evoluci6n pol!tica
de Hispanoamerica, ·s!no sencillamente, una fase d·e esta
evoluci6n, que ha mantenido los habitos, las acciones y las
formas de pensar arraigadas en costumbres seculares.5
4Tad Szulc, Twilight .Q.f ~ Tyrants (New York:
Holt, 1959), pags. 28-36.
Surv~

Henry

5william Lytle Schurz, Latin America. A Descriptive
(New York: E. P. Dutton & Co., Inc., l9b3), p~gs.

Ill-1T3.
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Otros factores sicol6gicos que· han tenido gran
i.mpacto en el· proceso dictatorial, como la traic16n, el
silencio, la adulaci6n, el miedo y el terror, han sido analizados en otras paginas de la presente tesis.

CONSECUENCIAS COMUNES
Como ambas novelas han abordado un tema comUn, la
dictadura en un pa!s hispanoamericano, y el linico plan de las
do novelas ha sido el del mal absolute, practicado de principia a fin por sus personajes
siniestros llenos de cr!menes, ·
'
(

engaffos, apetitos, bufonadas y miedo, se han podido encontrar
ciertas consecuencias comunes en las dos novelas, como:

la

bajesa moral en, que ha ··caido el pueblo tiranizado por la
dictadura; la aparic16n del crimen organizado y protegido por
e1 gobierno para acabar con la oposici6n y la reacc16n; la
traicion generalizada y sistematizada entre familiares,
amigos y compafleros de trabajo; la claudicaci6n de las
personas y su entrega absoluta al gran.mand6n; y finalmente,
la instituci6n del miedo y del terror como paso previo a la
muerte irremediable.

Consecuencias que han sido perfecta-

mente bien ilustradas a lo largo .de la acci6n de las dos
novelas y que han sido objeto de un estudio detallado e individual.
La bajeza moral de los funcionarios y partidarios del

tirano, ha sido la consecuencia mas notoria de una

dicta~ura.

Por un lado, los c6mplices y colaboradores del dictador,
degradados y con sus conciencias torcidas, se ha transformado
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en entes qu.e aceptan todo, perc todo lo inmoral como la
mentira, el oprobio, la traici6n y el crimen; y por otro
lado los pocos enemigos de la tiran!a, v!ctimas del miedo y
de la retallaci6n, se han convertido en entes derrotistas que
se han conformado con la si tuaci6n y que P.racticamente se han
convertido tambien en c6mplices de la dictadura.
No se ha encontrado ideolog!a alguna que justifique
las acciones de los personajes, c6mplices directos o indirectos de una tiran!a absoluta, vac!a de contenido y de finalidad y s6lo encaminada a saciar la sed de dominio de los
dictadores.

Pues, la manera mas aconsejable de halagar al

senor .Presidente ha sido:
"cometer un delito", por ejemplo, medio el mas eficaz
para·· captarse la buena voluntad del mandatario; o
"ultrajar publicamente a las personas indefensas"; o
"hacer sentir la superioridad de la fuerza sabre la
opini6n del pa!s" o ''enriquecerse a costillas de la
. , "; o ••••
.
nacJ.on
El delito de sangre era ideal; la supresi6n de un
pr6jimo constitu!a la adesi6n mas completa del ciudadano
al Senor Presidente. Dos meses de carcel, para cubrir
las apariencias, y derechito despues a un puesto publico
de los de confianza, lo que s6lo se dispensaba a servi•
dores con proceso pendiente, por la comodidad de devolverloe a la carcel conforme a la ley, si no se portaban
bien.o
.

En las carceles inmundas y atestadas de gente·inocente
que ha perdido la noci6n del tiempo y que s6lo piensa en que
cualquier momenta se dara fin a su existencia, la moral ha
caido por los suelos y el individuo s6lo se ha dedicado a
lamentar y maldecir su amarga situaci6n:

Aires:

6Miguel Angel Asturias, ~ senor Presidente (Buenos
Editorial Losada, S. A., 1968), pags. 176-177.
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- ••• No hay esperanzas de libertad, mis amigos; estamos
condenados a soportarlo hasta que Dios quiera. Los
ciudadanos que anhelaban el bien de la patria estan
lejos; unos piden limosna en casa ajena, otros pudren
ti.erra en fosa comu.n. Las callas van a cerrarse un d!a
de estos horrorizadas. Los arboles ya no frutecen como
ru1tes. El ma!z ya no alimenta. El suefio ya no reposa.
El agua ya no refresca. El aire se hace irrespirable.
Las plagas suceden a las pestes, las pestes a las plagas,
y ya no tarda un terremoto en acabar con todo. ;V~anlo
mis ojos, porque somos un pueblo maldito! Las voces del
cielo nos gritan cuando truena: ";Viles! ;Inmundos!
;C6mplices de iniquidad!"7
El individuo que en un

r~gimen

tiranizado ha llegado

a perder la noci6n de los principios morales, dificilmente ha
podido recuperarse y

Q,.espu~s

de participar en todos los actos

inmorales del gobierno, lo 11nico que le ha quedado ha sido la
lamentaci6n y el arrepentimiento sin la enmienda.

Tadeo

Requena,· el.hijo.natural del dictador Bocanegra, co:p. sobrada
raz6n ha llegado a decir que "sent!a asco de todo, de todos,
y de mi mismo .para empezar. 118 cuando hac!a un recuento de sus
aventuras durante· el

r~gl.men·bocanegresco,

especialmente

refiriendose a sus citas amorosas con la mujer del mismo
dictador, en otras palabras. con la mujer de su padre, y
despues de consumado el hecho ha tratado de encontrar una.
excusa diciendo "Maldec!a la hora en que me trajeron a la
Capital y me envolvieron en esta vida y. estas intrigas que
tantos dolores de cabeza i·ban a producirme. n9
7Ibid.; pB,.gs ~-...:201-:"202. ·...~.

~rancisco Ayala, Muertes ~ perro (Buenos Aires:
Editorial Sudamericana, 1958), pag. 195.

9 rbia., pag. 192.
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Maria., la hija desventurada del difunto suicida
Ministro de Instrucci6n PUblica, doctor Luis Rosales, no se
ha arrepentido y se ha acomodado facilmente a su nuevo estado
de vida miserable,

despu~s

de haber sido burlada por Requena,

como se ha podido ver en su propia declaraci6n:
"Perdida, deshonrada me veo ahora;· pero, as! como no
puedo dar raz6n de mi conducta, tampoco hallo el camino
del arrepentimiento; y s6lo me asombro de mi misma, me
desconozco, no se mas quien soy: eso es todo. Al afligido confesor, pobre viejo, no le ha dejado siquiera el
recurso de usar conmigo de la misericordia divina impartiendome su absoluci6n, pues arrepentida no pude decirle
que lo estuviera: no lo estaba, no lo estoy. Dolorida,
deshecha, aniquilada, si; pero no arrepentida. Y ~por
que no lo estoy? Pues porque, a pesar de mi anuencia, veo
lo ocurrido como algo que esta mas alla de mis alcances.
La perdida de mi virginidad y el suicidio de mi padre se
me confunden en el animo, y me pesan como una sola culpa
anterior a toda deliberaci6n mia, y de la que debo
responder sin· que me·. hubiera sido posi ble, humanamente
evi tarla. ttlO
·
Tal como este inicuo Requena y la desdichada Mar!a,
todos los co.laboradores, familiares y amigos de la tiran!a,
hombres y mujeres, han sido el vivo reflejo de un pueblo
carente de valores morales.
Otra de las consecuencias de la dictadura ha sido la
aparici6n del crimen organizado y protegido por el gobierno.
Consolidado el poder del dictador, ha sido necesario crear
una policia secreta, o mejor dicho una banda de criminales
autorizados y dirigidos personalmente por el tirano, para
controlar y acabar con la opini6n y la reacci6n. ·
El "senor Presidente" ha sembrado el terror y ha·
hecho uso de agentes secretos para acabar con la oposici6n. ·
10rbid., pag. 174.
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Usando al Auditor de Guerra como fiel interprete y ejecutor
.... ,de las leyes, el dictador ha. eliminado todo vestigia de opos1ci6n y a pretexto de que "la situaci6n pol!tica del pa!s no
permite al gobierno piedad de ninguna especie con sus
enemigos," 11 se ha convertido en dueno absolute de vidas
humanas.
Personas inocentes que no han sido exactamente
enemigos del gobierno, sino que simplemente han caido en
desgracia con el dictador, han sido v!ctimas segurae de la
intolerancia del tirano.

Tal ha sido el caso del general

Canales y del licenciado Carvajal, a quienes se les a acusado
de asesinar al coronel Parrales, habiendo sido del dominio
publico que fue,el·idiota Pelele quien estrangu16 al

coronel~

Pero ten!a que tergiversarse.uri crimen para justificar el
proceso contra los enemigos del dictador, como han ilustrado
las siguientee l!neas:
El proceso seguido contra Canales y Carvajal por
sedici6n, rebeli6n y traici6n con todas sus agravantes,
se inch6 de folios; tantos, que era imposible leerlo de
un tir6n. Catorce testigos contestes declaraban bajo
juramenta. que encontrandose la noche del 21 de abril en
el Portal del Senor, sitio en el que se recog!an a dormir
habitualmente por ser pobres de solemnidad, vieron al
general Eusebio Canales y al licenciado Abel Carvajal
lanzarse sobre un militar que, identificado, resulto ser
el coronal Jose Parrales Sonriente, y estrangularlo a
pesar de la resisten.cia que este les opuso cuerpo a
cuerpo, hecho un le6n, al no poder defenderse con sus
armas, agredido como fue con superiores fuerzas y a
mansalva. Declaraban, ademas, que una vez perpetrado el
asesinato, el licenciado Carvajal se dirigi6 al general
Canales en estos o parecidos terminos: "Ahora que ya
quitamos de enmedio al de la mulita, los jefes de los
cuarteles no tendran inconveniente en entregar las armae
11As t ur~as,
·
op.

't .,

c~

.t
p~g.

215 •
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Y. reconocerlo a·usted, gener·al, como Jefe Supremo del
Ejercito. Corramos, pues, que puede amanecer y hagamoslcS
saber a los que en mi casa estan reunidos, para que se
proceda a la captura y muerte del Presidente de !~ Republica y ala organizaci6n de un nuevo gobierno."
Ant6n Bocanegra, por su parte, despues de hacer que
el senador Lucas Rosales sea sometido a un vejamen barbaro,
cortandole los 6rganos genitales por medio de una noperaci6n
quirurgj.ca" realizada por voluntaries que como recompensa
"recibieron, todos sus quince d:!as franco y el ascenso a
cabo," 1 3 lo hizo acribillar a balazos en la escalinata. del
Capitolio, y as:! terminar con uno de los hombres mas poderosos y representatives del pa!s, como lo ha informado el
ministro de Espana acreditado en la Capital:
"Don Lucas Rosales, el senador asesinado, era en
efecto la esperanza y gu:!a de las fuerzas del orden, tan
castigadas por la acci6n del actual regimen; lo hab!a
llegado a ser en poqu!simo tiempo, destacandose en la
emergencia por virtud de sus notables condiciones de
caracter, unidas .a su relieve social. 1!:1 dominaba por
as:! decirlo, no s6lo su pueblo y toda la circunscripci6n
de San Cosme, sino la provincia entera de Tucait:!, Unico
sector del pa!s, como tal vez recordara V. E., que fu~
capaz de resistir victoriosamente en las elecciones
Ultimas a los asaltos de la loca demagogia diri~idos por
Ant6n Bocanegra, el actual Presidente de la Republica y
entonces famoso y temido 'Padre de los Pelados', como
gustaba de titularse el mismo antes de saborei~ los
honores que corr~sponden a un Jefe de Estado.
La .traici6n general y sistematizada ha sido otra
consecuencia de la dictadura, ampliamente ilustrada en cada
una de las novelas.
12 rbid., pag. 203.
l3Ayala, op. cit., pag. 50.
1 4Ibid., pags. 37-38.
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. . En un regimen de tirania, los lazes familiares y de
amistad han sido subplant.ados por la denuncia, la intriga y
la traici6n, y bajo un ambiente de desconfianza mutua, se ha
creado el terrene propicio para la dictadura.

Por temor a la

traici6n y a la denuncia, no ha side posible crear una fuerza
de oposici6n que acabe con, la tirania, y mas bien se ha
creado una fuerza destructora que ha actuado en beneficio
del dictador.

En una sociedad llena de espias nadie se ha

podido escapar del control del primer mandatario del pa!s, y
hasta los secretes mas !ntimos de una persona han sido
auscultados y denunciados.
Al recibir la m1s16n del "senor Presidente" de ir a
sugerir al general Canales que huya, para con el pretexto de
la huida acribillarlo a balazos:
Cara de Angel no se di6 cuenta de aque:j.los prepara-:
tivos de fiesta. Hab!a que ver al general, concertar un
plan y proporcionarle la fuga. Todo le pareci6 facil
antes que ladraran los perros en el bosque monstruoso que
separaba al Senor Presidente de sus enemigos, bosque de
arboles de orejas que al menor eco se revolvian como
agitadas por el huracan. Ni una brizna de ruido quedaba
leguas a la redonda con el hambre de aquellos millones de,.
cartilages. Los perros seguian ladrando. Una red de ·
hilos invisibles, mas invisibles que los hilos del tel~
grafo, comunicaba cada hoja con el Senor Presidente,
atento a lo que pasaba en las visceras mas secretas de
los ciudadanos•l' ·
Luego, el dictador se ha servido de una cadena de
esp!as, que sin ningUn escrUpulo han denunciado los planes de
Canales y de Cara de Angel, sobre los cuales el "senor Presi-·
dente" ha recibido la siguiente denuncia:

l5Asturias, op. cit., pag. 38.
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Excelent!simo.Senor:
"Conforme instrucciones recibidas, s!guese minuciosamente al general Eusebio Canales. A ultima hora tengo
el honor de informar al Senor Presidente que se le vio en
casa de uno de los amigos de Su Excelencia, del senor don
Miguel Cara de Angel. All!, la cocinera que esp!a al amo
y a la de adentro, y la de adentro que espia al amo y a
la cocinera, me informan en este momenta que Cara de
Angel se encerr6 en su habitaci6n con el general Canales
aproximadamente tres cuartos de hora. Agregan que el
general se march6 agitadisimo. Conforme instrucciones se
ha redoblado la vigilancia de la casa de Canales, reiterandose las 6rdenes de muerte al menor intento de fuga.
"La de adentro -y esto no lo sabe la cocineracompleta el parte. El amo le dej6 entender -me informa
por telefono- que Canales hab!a venido a ofrecerle a su
hija a cambio de una eficaz intervenci6n en su favor
cerca del Presidente.
"La cocinera -y esto no lo sabe la de adentro- es a1
respecto mas expl!ci ta: dice que cuando se march6 el ·
general, el amo estaba muy contento y que le encarg6 que
en cuanto abrieran los almacenes se aprovisionara de
conservas, licores, galletas, bombones, pues iba a venir
a vivir con el una senorita de buena familia.
, "Es cuanto tengo el hoiJ,or de informar al Senor Presidente de la Republica ••• "lo
En ivluertes

~

perro, la acci6n se ha desarrollado de

I

'

principia. a fin. bajo una atm6sfera de traici6n, y los personajes·en un mayor o menor grado se ha visto envueltos en
actosdesleales.

Para poder sobrevivir en un regimen dicta-

torial, no ha habido sino una sola alternativa, mantenerse
bajo la gracia del dictador aunque sea convirtiendose en un
c!nico y vulgar traidor.
Las personas convertidas en entes aislados, temerosas
de caer v!ctimas de la traici6n a cualquier momenta, se han
protegido as! mismos, usando la misma arma de combate, la
traici6n.

Arma de dos filos que despues de acabar con la

persona traicionada ha acabado tambien con el traidor.
16

.
.
Ibid .. , pag. 66.

Tal

46

ha sido el caso del'secretario particular de· Bocanegra, Tadeo
Requena, quien a-1 aceptar la proposici6n de dona Concha,
esposa del dictador, de echarle en la bebida unos polvos que
ella tendr!a la diligencia de proporcionarle, para de esta
manera hacer eterno el sueno de Su Excelencia, estaba aceptando

tambi~n

su pena de muerte, ya que la primera dama de la

Republica hab!a denunciado a Bocanegra las intenciones de
Tadeo, para que en su agon!a de muerte elimine a su vez a su
secretario, y como el plan falla y el dictador en vez de
matar a Tadeo le entrega su pistola para que este lo mate a
el, dona Concha llama al coronel Cortina quj,.en:.
Llega, acompafiado no mas que de tres o cuatro hombres,
y todavia los deja al pie de la escalera: el solo sube a
enf'rentar quien sabe que situaci6n; y luego, en lugar de
detener al secref'rio, lo mata sobre el terreno. ;Cualquiera entiende!
Luego el coronal Cortina es traicionado por los tres
sargentos que han tomado el poder a la muerte de Bocanegra, y
finalmente el tullido Pinedito, relator de las memorias de
Requena, ha terminado traicionando al viejo Oloriz, consejero·
de los tres orangutanes que han tomado el poder.

Asi, se ha.

creado un c!rculo visioso de espionaje y de traici6n, que por
su propia circunstancia y caracter distinto han dado un
concepto general de la traici6n en un regimen dictatorial.
-- Otra de las consecuencias de la dictadura que se ha
podido observar en las dos novelas, ha sido la claudicac16n
de los individuos y su entrega absoluta al gran mand6n, el
dictador.
17Ayala, op. cit.,

.L

p~g.

130.
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En un

r~gimen

de fuerza, personas que ya por ascen-

dencia familiar, como el caso del doctor Luis Rosales en
Mu.ertes de perro, o ya por la funci6n desempefiada, como el
Auditor de Guerra en 1ll, senor Presidente, quienes han debido
ser los vivos exponentes de la hidalgu!a y de la verticalidad
de procedimientos, una vez que han caido e'n el remolino de la
dictadura, se han convertido en lacayos incondicionales del
dictador, perdiendo toda noci6n de individualidad, de amor al
pr6jimo, de libertad de acci6n y procedimientos, de justicia,
de reacci6n a la opresi6n, de respeto mutuo entre las
personas, y mas bien han atentado contra todos los derechos
humanos del hombre, con el 11nico fin de alagar al dictador y
de alcanzarmesquinos intereses creados.
Como se ha visto en las dos novelas, el campo y la
situaci6n han sido muy propicios para que muchas personas se
olviden de·la humanidad, y despojandose de todo sentido de
servir y de ayudar al pr6jimo, se han transformado en viles
sirvientes del dictador.
Tal ha sido el caso del Auditor de Guerra, cuya reacci6n a la suplica hecha, por intermedio de su sirvienta, por
la esposa de una de las v!ctimas de la tiran!a, la que por un
sentido de humanidad quiere saber donde esta enterrado su
esposo; ha sido expresada en los siguientes terminos:
-Demasiado te he dicho que me disgusta que congenies
con toda la gente. No hay que dar esperanzas. ~Cuando
entenderas que no hay que dar esperanzas?_ En mi casa, lo
primero, lo que todos debemos saber, hasta el gato, es.
que no se dan esperanzas de ninguna especie a nadie. En·
estos puestos se mantiene uno porque hace lo que le
ordenan y la regla de conducta del Senor Presidente es no
dar esperanzas y pisotearlos y zurrarse en todos porque

48
s!. Cuando venga esa senora le devolves su papelito bien
doblado y que no hay tal saber donde esta enterrado ••• ~~
El protegido del •isenor Presidente", Cara de Angel,
quien sabe de todas las patrafias de su amo, y quien sabe que
tarde

temprano el tambien sera victima del tirano, sin

0

poder reaccionar y sin poder encontrar manera de salir del
laberinto en que se ha metido, se ha entregado en cuerpo y
alma a adularlo y a cumplir rapida y ciegamente sus ordenes.
Solo un individuo claudicante y entregado al gran mand6n ha
podido decir:
-iYo, el primero, Senor Presidente, entre los muchos
que profesamos la creencia de que un hombre como usted
deberia gobernar un pueblo como Francia, o la libre Suiza,
o la industriosa Belgica o la maravillosa Dinamarca! •••
Pero Francia •.•• , Francia sobre todo jUsted seria el
hombre~ ideal: para guiar los destines del gran pueblo de
Ga~betta y Victor Hugo! 1-9
En la novela

~ertes ~

perro se ha encontrado un

case tan explicito e ilustrativo sobre personas que, sin _
explicaci6n aparente han colaborado y han participado en una,
tiran!a.

Personas que en un regimen de derecho y de orden no

se ver!an empujadas a entrar en pol!tica y menos todav!a a.
participar en actos criminales contra sus propios compatriotas, en un regimen de fuerza, en cambio, han sido
atraidas por la tiran!a y traicionandose as! mismas han caido
en el remolino de la dictadura, y han engrosado el grupo de
las personas claudicadas y entregadas al gran mand6n.
Tal ha sido el caso del doctor Luis Rosales, nombrado
Ministro de Instrucci6n PUblica per Bocanegra, en circuns18Asturias, op. cit., pag. 234.
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tancias en que su familia, que era una de las antiguas familiae nobles del pa!s, se encontraba desposeida y en desgracia
con el regimen dictatorial, y lo que ha sido peor, su hermano,
el senador Lucas Rosales acababa de ser asesinado, como era
de dominio publico, por los agentes secretos de Bocanegra.
Cuando acept6 entrar al servicio de su regimen,
renunciando a reivindicar la memoria y los intereses de
su hermano el senador, esperaba, y tal vez se le prometi6
expresa 0 tacitamente, que los bienes de este, hallandose
expatriados como lo estaban su viuda e hijos, pasar!an a
poder suyo mediante alg\ln truco judicial o administrative, pues la conducta del senador Rosales se encontraba
sometida, post marten, a procedimientos de investigaci6n
en los cuales quedaba embargada su fortuna para responder
de posibles cargos.2U
·
Habiendo sido todo tramado y controlado por el tirana.
El doctor Luis Rosales, quien hab!a sido sin duda un hombre
culto, educado y de·buenas maneras, una vez metido en el
laberinto sin salida de la dictadura, y convertido en un
lacayo del tirana, hab!a ·limitado sus d!as de vida, hasta que
el dictador ya no lo necesite y labrandose su propio destino,
un d!a ten!a que acabar su propia existencia colgandose en su
habitaci6n, antes de ser despedido como un criado o antes que
se lo procesara bajo cualquier acusaci6n.
Sin encontrar explicaci6n del caso del doctor Luis
Rosales, el Ministro de Espana en su informe a sus superiores
entre otras casas ha dicho:
El doctor Rosales era hermano de aquel hacendado y
pol!tico, el famoso don Lucas Rosales, que, como tal vez
recuerde V. E., levant6 una activa oposici6n contra el ·
regimen de Bocanegra, y que por eso fue abatido a tiros
en las gradas del Capitolio. S6lo las pecQliaridades de
20 Ayala, op. cit.,

~
p~g.

144.
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este pueblo, cuya sicolog!a, siciolog!ay costumbres
publicas presentan aspectos muy notables, y de todo punto
incomprensibles para quien no se encuentre interiorizado
de su vida cotidiana, pueden explicar el hecho de que, a
pesar de todo, un hermano suyo asumiera luego un puesto
de cierto relieve y responsabilidad dentro de dicho
regimen.21
Finalmente se ha considerado como una consecuencia
comUn. de la dictadura, encontrada en las dos novelas estudiadas, la instituci6n del miedo y del terror como paso
previo a la muerte miserable e inevitable.

Como bien ha

dicho Carlos Navarro:
el miedo, el terror omnipotente de la dictadura, constituye el protagonista principal de !1 senor Presidente •••
El miedo aqu! es un hecho fisicamente perc~~tible, tan
palpable como los cuerpos de sus v!ctimas.
Miedo. general que. luego se ha transformado en terror
para algunos.de los personajes de la dictadura y por fin en
muerte desesperada.
miedo..

Todos los personajes han sido presa del

Miedo ..que· ali ado con la oscuridad de la noche, ha

creado el desconcierto y

~1

descontrol de los personajes.

Miedo que ha acabado con el sentido de·responsabilidad para
proteger a los mismos miembros de la familia.

El aterro-·

rizado don Juan, ha negado amparo y hospedaje a su sobrina,
cuando Cara de Angel acude a ellos con la seguridad de encontrar casa para la hija del huido general Canales, y lo Un.ico
que ha encontrado ha sido menosprecio y terror al oir:
-S!, desde luego! ••• -Tan pronto como don Juan supo
que Cara de Angel no ven!a a capturarlo, recobr6 su
21 rbid., pag. 143.
22 carlos Navarro, "La Hip6tesis del Miedo en El Senor
Presidente," Revista Iberoamericana, 61 (enero-junio-;-1966),
pag. 51.
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..

·aplomo de hombre formal- •••• jNO se que responder a usted,
pues, la verdad, esto me agarran tan de sorpresa! ••• En
mi casa, desde luego, ni pensarlo ••• jQue quiere usted,
nose puede jugar con fuego! ••• Aqui, con nosotros ya lo
creo que esa pobre infeliz estaria m1~ bien, pero mi
mujer y yo no estamos dispuestos a perder la amistad de
las personas que nos tratan, quienes nos tendr.:!an a mal
el haber abierto la puerta de un hogar honrado a la hija
de un enemigo del Senor Presidente ••• 23
Ni siquiera los pordioseros, personas ya desgraciadas
por su situaci6n de abandono y miseria, se han escapado del
terror de la dictadura, y so pretexto de hacerlos declarar
sobre el asesinato del coronal Jose Parrales Sonriente, se
los ha sometido a las atrocidades de la polic:!a, y·se los ha
mantenido en las tinieblas de carceles inmundas donde tantos
hab:!an padecido terror, hambre, sed y escarnio hasta encontrar la muerte.

y mas se los atormentaba porque hab!an

declarado la.verdad y el verdugo Auditor de Guerra quer!a que
mintieran para complicar en el asesinato a dos enemigos del
gobierno, el licenciado Carvajal y el general Canales:
A una sefia del Auditor, los polic.:!as que esperaban a
la puerta pelando la oreja, se lanzaron a golpear a los
pordioseros, empujandolos hacia una sala desmantelad.a.
De la viga madre, apenas visible, pendia una larga cuerda.
-;Fue el idiota! -gritaba el primer atormentado en su
afan de escapar a la tortura con la verdad-. jSefior, fue
el idiota! iFue el idiota! ;Por Dios que fue el.idiota!
jEl idiota! jEl idiota! jEl idiota! ;Ese Pelele! iEl
Pelele! jlse! jlse! jlse!
-jEso les aconsejaron que me dijeran, pero conmigo no
valen mentiras! jLa verdad o la muerte! ••• ;Sepalo, joye?,
sepalo, sepalo si no lo sabe!24
.
A causa de la dictadura se ha sembrado el terror
general en la ciudadan:!a.

El "senor Presidente" encolerizado

por la fuga del general Canales, a quien quizo acabar
2 3Asturias, op. cit., pag. 105.

a
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balazos en pretexto·de una fuga simulada, y que ·por·obra de
las circunstancias y ayudado por el mismo protegido del
tirano, Cara de h1gel, result6 en una fuga exitosa, ha
soltado al feroz Auditor de Guerra, para que sin ningdn
respeto a la propiedad privada y allanando casas y domicilios, encuentre a la brevedad posible a la v!ctima de la
traici6n y de la venganza, el general Canales.
El Auditor orden6 que se catearan las casas vecinas a
la del general. Grupo de soldados, al mando de cabos y
sargentos, se repartieron por todos lados. Registraban
patios, habitaciones, dependencias privadas, tapancos,
pilas. Sub!an a los tejados,- remov!an roperos, camas,
tapices, alacenas, barriles, armarios, cofres. Al
vecino que tardaba en abrir la puerta se la hechaban
abajo a culatazos. Los perros ladraban furibundos junto
a los amos ~alidos. Cada casa era una regadera de
ladridos ••• 5
Ha sido indescriptible la escena de terror y de .

vejame'nes a que fue sometido Cara de .Angel, cuando el
dictador ya nolo necesitaba y mas bien ten!a que deshacerse
de el.

El ex-protegido del "senor Presidente", despues de

habersele engaiiado que como representante del pa!s iba a
desempeiiar un cargo diplomatico en Nueva York, y de haberle'·
anticipado que iba a realizar un viaje muy largo, lo que
verdaderamente se le estaba preparando hab!a sido un viaje
lleno de terror y de vejamenes hasta perder su conciencia y
sus fuerzas f!sicas en un vagon de ferrocarril lleno de
estiercol, y quien lo iba a ejecutar ha sido nada menos que
el inconsecuente y mal agradecido mayor Farfan, a quien Cara
de hlgel le hab!a salvado la vida anteriormente.
25rbid., pag. 92.
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Pero.como en una dictadura han desaparecido los
hombres agradecidos, y leales para con sus bienhechores, y
mas bien han SU2'gido los verdugos cobardes, este ha sido el
calvaria y la muerte de Cara de Angel.
Al dejar la estaci6n doblaron hacia el tramo mas
apartado de la linea ferrea y en un furg6n con el piso
cubierto de estiercol, le hicieron subir a golpes. Le
~olpeaban sin que el diera motivo, como obedeciendo a
ordenes recibidas anteriormente.
-Pero, 6POr que me golpean, Farfan? -se volvi6 a
gritar al mayor, que seguia el cortejo conversando con el
del farol.
La respuesta fue un culatazo; mas por pegarle en la
espalda, le dieron en la cabeza, desangrandole una oreja
y haciendole radar de bruces en el estiercol.
Resopl6 para escupir el escremento; la sangre le
goteaba la ropa y quizo protestar.
-iSe me calla! ;Se me calla! -grit6 Farfan alzando
el fuete.
-;Mayor Farfan! -grit6 Cara de Angel sin arredrarse,
fuera de sl., en el'aire que ya ol:!a a sangre.
Farfan tuvo miedo de lo que le iba a decir y descarg6
el golpe. El :fuetazo se pint6 en la mejilla del infeliz
que f'orcejeaba, rodilla en tierra, por desasirse las
manos de la espalda.
, -.· •.• .Ya veo ••• -dijo con la voz temblorosa, incontenible, latigueante-, ••• ya veo ••• Esta batalla ••• le
valdra a usted otro gal6n •••
-;Calle, sino quiere! ••• ..;ataj6 Farfan, levantando
de nuevo el fuete.
·
·
El del farol le detuvo el brazo.
-;Pegue, no se detenga, no tenga miedo; que para eso
soy hombre, y el fuete es arma de castrados! •••
Dos, tres, cuatro, cinco fuetazos cubrieron en menos
de un segundo la cara del prisionero.
-;Mayor, calmese, calmese! ••• -intervino el del farol.
-;No, no! ••• A este hijo de puta le tengo que hacer
morder el polvo ••• Lo que ha dicho contra el Ejercito no
se queda asi .... ;Bandido ••• de mierda! ••• Y ya no con el
fuete, que se habia quebrada, con el caii6n de la pistola
arrancaba a golpes pelos y carne de la cara y cabeza del
prisionero, repitiendo a cada golpe con la voz sofocada••• ejercito ••• , instituci6n ••• , bandido de mierda ••• ,
as:! ....
El cuerpo examine de la victima fue llevado y traido
como cay6 en~el estiercol, de un punto a otro de la via
ferrea, basta que el tren ~5 carga, que lo debia volver a
la capital, qued6 formado.

26 Ibid., pags. 270-271.
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En un

r~gimen

de tiran!a como el de Bocanegra, quien

no hab!a conocido el caso de individuos que por razones
desconocidas hab!an sido aprendidos por los guardias y hab!an
desaparecido para siempre del esceriario publico.

Cuando uno

de los guardias lo agarr6 del brazo a Tadeo Requena, y sin
ninguna explicaci6n lo met16 en un jeep, e·ste ante la sonrisa
del oficial, quien hab!a tratacio de tranquilizarlo diciendole
que no tubiera miedo, ha reaccionado as!:
"-Yo no tengo miedo -le respond!, arisco. Pero me
estaba acordando entonces de Juancito Alvarez, s6lo un
afio mayor que yo, a quien poco antes lo habian prendido
as!, junto con otros dos hombres ya mayores, ~in que
nunca mas se volviera a saber mas de ninguno. 1
Como bien ha dicho el tullido Pinedito, al recordar
las crueles. ynecias bromas del secretario particular de
Bocanegra para sacar de juicio al doctor Luis Rosales:
uno ·y. o.~cro, muertos est an ya; y extrangulaciones, y puna~
ladas, .Y fus.ilamientos, y horrores de todas clases, se
encuentran a l'a orden del dia, como si aun el ultimo
sentimiento humano hubiera desaparecido.28
Hasta la desalmada dofia Concha, esposa del tirano, ha
llegado a ser presa del miedo que le ha destrozado los
nervios y se ha vuelto intratable y crispada.

Miedo al

dictador, quien disimuladamente ha llegado a conocer de todas
las patrafias de la primera dama del pais.· Y ahora unida a su
amante Tadeo, ambos han entrado en un per!odo infernal de
tomar decisiones macabras para salvarse de la sombra maldita
del tirano.

Requena ha dado conocimiento del desenlace

premeditado cuando•ha dicho:

27Ayala, C>P· cit., pag •. 22.
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Y como, por·otra parte, mi actitud no le consent!a
mucho juego, me confi6 que la noche anterior se la hab!a
pasado cavilando sobre el problema, sobre nuestro
problema, y no le hallaba otra soluci6n sino quitar de
enmedio, expeditivamente, a Bocanegra, antes de que Bocanegra nos quitara de enmedio a nosotros; que 1 en verdad,
no nos quedaba otra alternativa, pues muerto el perro se
acab6 la rabia; que era, despues de todo~ un caso de
necesidad extrema, de leg!tima defensa.2~

CONSECUENCIAS PARTICULARES
Si bien ha sido cierto que las dos novelas han abordado un tema c6mUn, la dictadura, y que las acciones produ-·
cidas por los dictadores el "sefior Presidente," y Ant6n
Bocanegra, han producido consecuencias comunes y a fines, por
otro lado se han podido encontrar algunas consecuencias que
se han iderttificado particularmente con cada una de las
novelas.
Empezando con la novela

!! senor Presidente, en ella

se han podido encontrar, entre otras, las siguientes consecuencias particulares del regimen dictatorial del "sefior
l?residente," calificativo ficticio con el que se le ha
nombrado al dictador en la obra:

el menosprecio y el bejamen

a la ciudadania; el abuso de autoridad por parte de los
funsionarios de la tiran!a; y, el engaffo y la amenaza al
pueblo.

Consecuencias notorias y que han sido bien ilus-

tradas en la novela.
El menosprecio y el bejamen a la ciudadan!a ha sido
la consecuencia de.las pretenciones del dictador de creerse

----·--
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el todopoderoso del pa!s, sin que hubiera.otra persona tan
capaz como el.para que lo substituyera en el poder.

El

dictador se ha convertido en un magnanimo en una tierra de
pusilamines, quien por falta de capacidad, de iniciativa, y
de patriotismo de los ciudadanos, tiene que hacer todo y
tiene que estar en todo.

Y despues, con s.obrada raz6n, para

el dictador y para las personas de mentes ratoniles, desde
luego, se han oido ideas tan rid!culas y descabelladas sobre
el·tirano y la situaci6n del gobierno, como las ideas·de un
poeta expresadas de la siguiente manera:
••• mientras no exista entre nosotros otro ciudadano
hipersuperhombre, superciudadano, s6lo estando locos o
ciegos, ciegos o locos de estar, podr!amos permitir que
se. pasaran lasriendas del gobierno de las manes del
auriga-super-U!lico que ahora y siempre guiara el carro dc:t
nuestra adorada Patria, a las manos de otro.ciudadano, de
un ciudadano cualquiera, de un ciudadano, conciudadanos,
que aun suponiendole todo~ los merecimientos de la tierra,
no pasar!a de ser hombre.30
Que ironia del tirano al acusar a los ciudadanos de
falta de voluntad para hacer algo por la patria.. No sabiendo
que el miedo y el terror de la muerte o desaparici6n miste.riosa, ha acallado a todo ser viviente en el pa!s tropical
hispanoamericano.

Y a pretexto de la falta de cooperaci6n y

voluntad del pueblo, el dictador en la conversaci6n sostenida
con Miguel Cara de Angel, cuando lo ha mandado a llamar a
este para comunicarle de una misi6n engafiosa que .se le ha
confiado en el extranjero, el tirano se ha permitido declarar:·
Y es as! como entre nosotros el industrial se pasa la
vida repite y repite: voy a introducir una fabrica, voy

3°Asturias, op. cit., pag. 256.
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awmontar una maquinaria nueva, voy a esto, voy·a lo otro,
a lo de mas alla; el senor agricultor, voy a implantar un
cultivo, voy a exportar mis productos, el literato, voy a
componer un libro; el profesor, voy a fundar una escuela;
el comerciante, voy a intentar tal o cual negocio, y los
periodistas -jesos cerdos que a la manteca llaman alma!vamos a mejorar el pais; mas, como te decia al principia,
nadie hace nada y, naturalmente, soy yo, es el Presidente
de la Republica el que lo tiene que hacer todo, aunque
salga como el cohetero. Con decir que si no fuera por m!
no existir!a la fortuna, ya que hasta de diosa ciega
tengo que hacer en la loter!a ••• 31
,
El abuso de autoridad por parte de los funcionarios
de la dictadura, ha sido otra consecuencia funesta que ha
atentado contra los mas elementales principios de respeto y
justicia para con los ciudadanos de un pais.
Para llevar a cabo los designios del tirano, ha sido
necesario cometer toda clase de abusos contra el
humano.

Desde el dictador, que ha sido la viva y

g~nero
m~s

completa

expresi6n del abuso, hasta los agentes de polic!a, se han
dedicado a-sembrar el terror y a castigar a todo ser viviente
que se ha crusado en su camino.

Personas inocentes, as!

como personas complicadas o·implicadas, han sido presa del
abuso del gobierno.

Las patrullas armadas y con la bayoneta

calada en misi6n de patrullaje de las tranquilas y solariegas
calles de la ciudad, han arremetido furiosas contra moros y
cristianos, y as!: ,
••• la patrulla, por cambiar de paso, la tomaba de
primas a primera contra un paseante cualquiera, registrandole de pies a cabeza y cargando con el a la carcel,
cuando no ten:!a armas, por sospechoso vago, conspirador,
· o, como decia el jefe, porque me cae mal ••• 32
··
31 Ibid., p~gs. 257-258.

32 Ibid., p<1g.
.t
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Las autoridades en un

r~gimen

dictatorial,· se han

. perv.ertido y ya. por alagar al dictador, o para sacar el mayor
· provecho personal, se han dedicado por entero, a pretexto de
velar por los intereses del pa:!s y del "senor Presidente," a
cometer toda clase de abusos contra toda clase de personas.

Ni los humildes e inocentes indios, que por su trabajo han
sido merecedores de alguna remuneraci6n econ6mica, se han
librado del abuso de las autoridades.

Ha sido tan triste

conocer, por ejemplo, lo que le ha pasado a un pobre indio,
quien despues de haber sido desposeido de sus bienes y familiares, como reacci6n a su desgracia se ha convertido en un
ladr6n sin oficio, es decir, en una persona que roba sin ser
ladr6n.

Este ha sido el caso del indio que ha acompafiado al

general Canales en su huida, a quien le ha conversado:
-Vas a ver, tatita, que robo sin ser ladr6n de oficie,
pues antos.~ yo,. aqu:!. como me ves, ere duene de un terrenita, cerca de aqu:!, y de ochemulas. Tenia mi casa, mi
mujer y mis hijes, ere honrade como vos •••
-Hora-ce tres afies vine el comisionade politique y
pare el sante del Sinor Presidento me mand6 que le juera
a llevar pine en mis mulas. Le lleve, sinor, iqu'iba a
hacer yo! ••• , y al llegar a ver mis mulas, me mand6 poner.
prese incomunicade y con el alcaide, un ladine, se repartieren mis besties, y come quise reclamar lo que es mie,
de mi trabaje, me dije el comisionade que yo ere un
brute y que si no me iba callande el hocique uqe me iba a
meter al cepo. Esta buene, sinor comisionade, le dije,
hace lo que que~ras conmigue, pero el mulas son m:!es. No
dije mas tatita, porque con el charpe me dio un golpe en
el cabece que mere por poque me muere ••• 33
·
Las actuaciones del Auditor de Guerra, que no han
sido sino una cadena de abusos, de toda clase y contra t·odo
el genera humano, las actuaciones de tod.as las autoridades de

33rbid., pags. 187-188.
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la dictadura, las actuaciones de la polic!a, y hasta las
actuaciones de profesionales sin conecci6n directa con la
dictadura, han sido ejemplos vivos de como en un regimen
dictatorial el abuso de autoridad ha venido a ser una de las
consecuencias mas notorias de la tiran!a.
El enga.ffo y la amenaza al pueblo ha sido otra consecuencia que ha surgido de la dictadura.
No ha podido haber engafio mas grande al pueblo cuando
la por mal nombre "Lengua de Vaca" en su discurso

dir~gido

al

"senor Presidente" ha dicho entre otras mentiras:

"Y por eso, senores, venimos a festejar hoy d!a al
"muy ilustre protector de las clases necesitadas, que
"vela por nosotros con amor de padre y lleva a nuestro
"pais, com.o. ya ,dije, a la vanguardia del progreso que
"Ful t6n 1mpuls6 con el vapor de agua y Juana Santa Mar.!a
"defendi6 del filibustero intruso poniendo fuego al
"polvor:ln fatal en tierras de Lempira. iViva la Patria"
"Viva el Presidente Constitucional de la Republica,
"Jefe del Partido Liberal, Benemerito de la Patria,
"Protector de ·;.J..a mujer desvalida, del nino y de la
"instrucci6n! 11 34
Luego de haber

eng~ado

al pueblo, presentandQ al

dictador como el mejor candidato para las elecciones presidenciales, se ha amenazado al pueblo en caso de que se
opongan a la reelecc16n del Unico candidate, el dictador, y
finalmente se ha

ord~nado

votar por el dictador, como se ha

podido ver en las palabras dichas por

~~

discursante en una

de las cantinas de la ciudad:
"OIUDADANOS:
Pronunciar·el nombre del Senor Presidente de la Republica, es alumbrar con las antorchas de la paz los
34 Ibid.,

L.

p~g.

98.
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sagrados intereses de la Naci6n que bajo su sabio mando
ha conquistado y sigue conquistando los inapreciables
beneficios del Progreso en todos los 6rdenes y del Orden·
en todos los progresos!!!! Como ciudadanos libres, conscientes de la obligaci6n en que estamos de velar por
nuestros destines, que son los destines de la Patria, y
como hombres de bien, enemigos de la Anarq.u:La, jjjproclamamos!!! que la salud de la Republica esta en la REELECCION DE NUESTRO EGREGIO MA1TDATARIO Y NADA I1AS QUE EN SU
REELECCION! jPor que aventurar la barc.a del Estado en lo·
que no conocemos, cuando a la cabeza de ella se encuentra
el Estadista mas complete de nuestros tiempos, aquel a
quien la Historia saludara Grande entre los Grandee,
Sabia entre los sabios, Liberal, Pensador y Dem6crata???·
iEl solo imaginar a otro que no sea ~1 en tan alta magistratura es atentatorio contra los destines de la Naci6n,
que son nuestros destines, y quien tal osara, que no
habra quien, deber:la ser recluido por loco peligroso y de
no estar loco, juzgado por traidor a la Patria conforme a
nuestras leyes!!! CONCIUDADANOS, LAS URNAS OS ESPERAN!
VOTAD! POR! NUESTRO! CANDIDATO! QUE! SERA! REELEGIDO!
POR! EL! PUEBL0!!!"35
En ·la nove.'la Muertes

~.

perro, por su parte, se han

podido observar algunas consecuencias particulares de la
dictadura de Bocanegra, como:

la aparici6n de miserables

engrandecidos ·Y ,,convertidos en incondicionales del gobierno;
la prostituci6n de los intelectuales y de los periodistas; y,
la preponderancia de las fuerzas armadas y de la polic!a.
Tal ha sido el caso de,Tadeo Requena, supuesto hijo
natural de Bocanegra, quien ha relatado su situaci6n en e1
pueblito de San Cosme, antes de ser llevado a la capital, en
las siguientes palabras:
Yo era entonces un mero desgraciado,nadie; menos que
nadie, nada. Desde mi actual posici6n, condesciendo mas·
de una vez, no sin complacencia, a reconocerme retrospectivamente en aquel ab~~dono. Ni conciencia ten:la, Dios
me valga, de mi estado miserable; ni cuenta me daba tan
siquiera, pues mi suerte era al fin 1~ misma suerte negra
de tantos otros, de todos", explica.'

35rbid., pags. 254-255.
36Ayala, op. cit., pag. 26.
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Luego ha continuado diciendo:
Alrededor de 17 aiios, o 18, debia de tener yo por
entonces. Era ya hombre crecido, y no hacia nada de
provecho. Perc jque podia hacer? Trabajo, alli no lo
hab:!a; el pueblo, como el pais entero, dormitaba; las
gentes hablaban despacio, se movian despacio; muchos se
iban yendo a echar el bofe en las factorias holandesas;
algunos, con mas suerte, alcanzaban a llegar hasta los.
Estados Unidos, y alli se quedaban para siempre. Yo
sab:!a que tambien, un dia u otro, perc pronto ya, tendr!a
que irme a mi vez, y buscarme la vida; mas, por el
memento, preferia no pensar en nada, y me pasaba el
tiempo papando moscas como un idiota.) 7
Su suerte cambi6 cuando el coronel Pancho Cortina lo
condujo al palacio de gobierno y lo present6 al "presidente
Bocanegra," quien, per memoria de Requena, "posaba sobre la
letrina ( o como pronto aprend! a decir, en el inodoro )., y
_ desde,ese sitial estaba presidiendo a sus dignatarios,"3S y
de cuya escena Requena ha heche reminicencia diciendo:
"No pod:!a sospechar yo a la saz6n que se me hab:!a
introducido asi, de golpe y porrazo, en el c!rculo !ntimod~ los priviligiados, en un santuario cuyo acceso implicaba el honor supremo en el Estado, ni que centenares y
miles de sujetos habr!an ~nvidiado, de haberla conocido,
mi casi fabulosa fortuna.)~
·
.
.
Finalmente, Requena convertido en "un doctorcito ell.
leyes y sin tardanza," per orden superior, fue nombrado

secr~

tario particular de Bocanegra y se hizo plS.blica una de tantas
arbitrariedades del gran mand6n.
Los peri6dicos mismos, que viven de inchar cualquier
novedad, publicaron esta noticia caracterizando al
doctor Tadeo Requena como a "una de nuestras j6venes
promesas", "letrado distinguido" y "representante brillantisimo de la nueva generaci6n que irrumpe a la arena
publica con el coraz6n lleno de impetuosas esperanzas, y
a la que nuestro ilustre caudillo, el senor Presidente de

37rbid., pag. 21.
39 Ibid. , : .'>; . ..

3Sibid., pag. 26.
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la Republica, atento de continuo a velar por el futuro de
nuestra Patria, abre generosos causes para que se incorpore poco a poco a las responsabilidades del mando y de
las funaiones civiles"40

La prostituci6n de los intelectuales y de los periodistas ha sido otrade las consecuencias de la dictadura.
Los intelectuales, como personas educadas, conocedores de los
derechos y libertades fundamentales del individuo, y poseedores del don de la pa.labra para guiar y adoctrinar a la masa
del pueblo, han debido ser los portavoces del sentir general,
ya para reclamar y exigir el reconocimiento de los derechos
humanos, controlar el orden constituido dentro del marco de
las leyes, o ya para reconocer, admirar y recomendar las
~cciones nobl~s y bienhechoras·de individuos magminimos.

La prensa y los periodistas, dentro de la dogmatica

de

un~estado

liberal, como ha dicho Francisco Ayala, al

hablar sobre la .· prensa, han debido ser el .instrumento para el
uso de una de las libertades y derechos fundamentales del
hombre, la libertad de opini6n y el derecho a expresar la
opini6n.41
El dictador Bocanegra en reconocimiento a sus altas
dotes intelectuales ha sido invitado a una recepci6n en la
Academia Nacional de Artes y.Bellas Artes para recibir el
homenaje de los intelectuales de la republica tropical hispanoamer~cana,

de cuyo acto ha dado raz6n Requena en sus memo-

rias.
40 Ibid., p<:ig.
.L
32.
41 Francisco Ayala, Los ensa~os. Teoria ~ critica ~~
raria (Madrid: Aguilar, 1971), p~g. 121.
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"Buena, muy buena ·ha estado la ceremonia. Y el doctor
Rosales, que tanto se hab:la desvivido por lograr su mejor
exito, puede dormir satisfecho esta noche: los peri6dicos de la manana calificaran con justicia de lucid!simo
el acto. Nuestro muy ilustre Presidente, que ya era
doctor "honoris causa" recibe ahara las palmas academicas. Si quisiera, podr:!a ostentar por su turno, o
combinadosl el birrete de doctor, el espad!n de academico, el bast6n de mariscal, las charreteras de almirante y hasta, 6POr que no?, el capelo cardenalicio, como
hacen otros muchos jefes de Estado.42 ·
.
Y como Bocanegra ha despreciado tanto a los intelectuales, ha acudido a la ceremonia no con la tenida propicia
para el acto solemne, sino con sus botas y sus espuelas de.
plata,·el Unico sfmbolo de su poder, dando un tono mas de.
vileza y de falta de decoro al ambiente de lisonjas y de
adulo al dictador.

Al respecto, las memorias de Requena han

continuado:
"Pues as:!, con sus botas y sus espuelas, y la camisa
despecheretada, ha acudido el hombre a sentarse entre los
papagayos de la Academia, junto a su dignb ministro de
.Instrucci6n PUblica (quien,en vano hab:!a tratado de sugertrle con toda clase de circunloquios la conveniencia de
vestir, si .no la casaca, al menos un traje de etiqueta) y
a la derecha de el Presidente de la Docta Casa, nuestro
laureado y decrepito poeta don Hermenegildo del Olmo, que
se mostraba, si obsequioso y torpe, muy decorative con la
suntuosa pelambrera cana sabre el verde terciopelo del
cuello, bordado de ramitas y costelado de caspa. Despatarrado entre ambos, Bocanegra se pas6 todo el tiempo que
duraron los discursos, y no fue poco, mirando al techo,
con los brazos cruzados y la expresi6n ausente. Pero,
entre tanto, la fiesta discurr:!a, como digo, brillant!sima. Nadie faltaba, por supuesto. Los plum:!feros asignados a la inmortalidad, todos ocupaban sus sillones; y
los aspirantes a ingresar, mas 0 menos pronto; en ella,
periodistas, profesores de dibujo o literatura castellana,
poetas de week-end, se apelotonaban en las tribunas,
ansiosos de hacerce notar.43.

42Ayala, Muertes ~ Perro, pag. 67
43rbid., pags~ 67-68.
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La preponderancia de las fuerzas armadas y de polic!a
ha sido otra de las consecuencias de la dictadura.
El dictador Bocanegra no ha podido disimular. la desmesurada satisfacci6n de encontrarse en una tribuna toda enbanderada y adornada de gallardetes y escudos, para recibir el
saludo de todas las fuerzas desfilantes.

Emparapetado en el

centro de la primera fila, teniendo a un lado al·Arzobispo y
al otro lado al Ministro de Guerra, se aprestaba a recibir
los honoree militares, que en pretexto de rendirse homenaje a
la Patria, iba a rendirse homenaje al dictador.
Bajo un sol abrazador de medio d!a, en que todos los
espectadores de la tribuna oficial sent!an sofocaci6n y se ·
encontraban al borde del .colapso, el tirano, ha dicho Roquena
·en sus memori.as:
••• parec!a insensible a cualquier fatiga, invulnerable al flagelo del sol,'. y encantado del espectaculo,
absorto en el, si no es que se complac!a incluso, -admirador como era de la educaci6n espartana- en someter a
prueba la debilidad de sus colaborad.ores. Pues la
verdad es que la fiesta se dilataba, se dilataba, se
dilataba hasta lo interminable; eran ya varias horas de
desfile, y aUn para quien por vez primera presenciaba tan
brillante alarde militar 1 su prolongaci6n lo iba convirtiendo en una pesadilla.~4
Alarde militar que cubr!a los aires con las evoluciones de dos escuadrillas de aviaci6n y la tierra con el
desfilar de tropas de todas las armas y servicios.

Y para

cerrar con broche de oro el alarde de la fuerza del dictador,
la guardia de su Exelencia se aprestaba a desfilar al mando
de su comandante Pancho Cortina, de lo cual ha dado raz6n
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Requena, quien habia presenciado el magno desfile militar
desde la tribuna de honor:
"Ahora si, &ya!; ahora comenzaba por ultimo a evolucionar la Policia. Pancho caracoleando su caballo, y
con el sable en actitud de saludo, ofrecia al Presidente
su sonrisa de galan de cine y tomaba posici6n, mientras
la banda del regimiento de lanceros de Tucaiti atacaba
los acordes del himno patrio •••
El exi to de presentaci6n de la nueva Policia r.~ontada
fue tan lisonjero que hubo de valerle a su comandante,
Pancho Cortina, el ascenso d_ecretado para la Gaseta
oficial del dia siguiente.45
En un regimen de fuerza como el regimen bocanegresco,
las fuerzas·armadas y de policia han adquirido tal preponderancia no para defender las fronteras de la madre patria, o
para proteger los intereses y los derechos de los ciudadanos,
sino para obedecer las 6rdenes del dictador, y olvidando la
seguridad exterior de la patria, pisotear y dominar con la
fuerza al pueblo debil e indefenso.
As!:, ·terminado el estudio de las consecuencias
surgidas de la dictadura en las dos novelas, en el Ultimo
capitulo se ha trazado una serie de conclusiones sobre el
presente estudiQ.

Cap!tulo 5
CONCLUSIONES
Despu~s

de leer detenidamente las. dos novelas, de.

hacer un ligero. estudio de cada una de ellas y de sus respectivos autores, y de analizar algunas de las consecuencias
resultantes de la dictadura, ha sido interesante ver que la
narraci6n de.las dos novelas ha sido tan exacta ala realidad
hispanoamericana, que, sin exageraci6n alguna se podr!a decir
que los acontecimientos acaecidos en los dos pa!ses hispanoamer~canos.imagina;riqs,

han sido bastante parecidos a los

acontecimientos hist6ricos acaecidos en

dif~rentes

pa!ses de

Hispanoamerica, cuando estes han sido, en una u otra

~poca,

.

el .. escenario. de una . dictadura.
No ser!a descabellado decir que lo que se ha narrado
en las novelas

n

seiior Presidente y !-1uertes

~

perro, si no.

todo al menos parte, ha sido exactamente lo que ha acontecido
en la Argentina de Juan Manuel de Rosas y de Juan Domingo
Per6n; en la Republica Dominicana de Rafael Leonidas Trujillo;
en la Venezuela de Juan Vicente G6mez y de I"1arcos
Jim~nez;

P~rez.

en el Ecuador. de Gabriel Garc!a !>1oreno; en ·la

Colombia de Gustavo Rojas Pinilla; en la Cuba de Fulgencio
Batista y de Fidel

Cas~ro;

en el Brasil de Getulio Vargas;

y, hasta en los actuales dias, en el Chile de Augusto Pinochet ..
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En una palabra, lo ·que se ha narrado en las dos novelas, ha
sido, si no exactamente, y tal vez con un poco de exageraci6n
y de fantas!a, lo que ha pasado en los pa!ses hispanoamericanos, que a partir de la independenoia de Espana hast a . loa
presentee d!as, han sufrido una dictadura.
Meditando en las actuaciones de los dos dictadores,
el "senor Presidentett y Ant6n Bocanegra, que son los que

han motivado toda la acci6n en las dos novelas, atinque ellos
s6lo han aparecido contadas veces, se ha podido ver como la
ambici6n del poder ha sido capaz de transformar al hombre
en un ente perverso, c!nico, grotesco, lleno de instintos
de destrucci6n y de dolor.

Ente que ha

envuelto~al pa!s·.·/~;:::

en un ambiente macabro, lleno de seducciones, engaffos y
cr:!menes.
Arrastrados por el poder diab6lico del dictador, y
caidos en el torbellino de la dictadura, casi todos los
personajes se han transformado en seres innobles y c!nicos,
con excepci6n de Lucas Rosales y de su esposa en la novela
Muertes

~

Presidente.

perro, y el general Canales en la novela

.~ ~r

El senador Lucas Rosales porque encontr6 la

muerte antes de caer en el

s~quito

de Bocanegra, y su esposa

porque se desterr6 a Nueva York apenas fue asesinado su
esposo.

El general Canales porque logr6 huir de las garras

del tirano, Y.Pudo salir con vida del pa!s.
Hayan o no hayan tenido la intenci6n de denunciar
las atrocidades cometidas por un gobierno dictatorial, y las
consecuencias resultantes de una tiran:!a, Asturias y Ayala
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han conseguido pintar magistralmente en sus novelas el estado
.de enajenaci6nenque cae un.pueblo gobernado por un dictador.
Asturias lo ha hecho en unaforma

po~tica

y surrealista,

Ayala lo ha hecho en una forma sencilla y descriptiva.

De

Una o de otra manera, las dos novelas han permitido al lector
ver hasta donde ha podido llegar la preponderancia del
dictador, y hasta donde ha podido caer la desgracia del pa!s
tiranizado.
En un

r~gimen

de fuerza, doride el dictador ha llegado

a ser hasta idolatrizado, el individuo que no ha pensado y
no ha actuado como el dictador, ha sido considerado como un
delincuente y como un enemigo, no del dictador, sino de la
patria.

Es decir, el dictador suplantando los valores ml1s

puros del patriotismo, ha persegu.ido.ferozmente a los ciudadanos que. han osado .oponerse a

~1,

o que tan s6lo han tenido

la intenci6n de contradecir sus deseos y de menoscabar sus
intereses personales.

Sin leyes ni 6rdenes escritas, ya

que el dictador no ha tenido la intenci6n de hacer el bien
y de mantener el orden constituido, y usando la intriga, la

traici6n, el espionaje y la fuerza polic!aca, ha creado un
ambiente de terror y de desconcierto, en el cual el dictador
ha aparecido como el Unico ser superior, necesario y capaz
de gobernar.
La adulaci6n al dictador ha sido general y hasta haalcanzado los lfmites internacionales.

Es decir, no s6lo

los ciudadanos del pa!s han admirado y rendido homenaje al
dictador, sino

tambi~n

algunos representantes de gobiernos
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extranjeros acreditados en el pa:!s.

El dictador Bocanegra

ha recibido el homenaje rid:!culo del embajador Grogg de los
Estados Unidos, cuando

~ste

en demostraci6n de aprecio y

admiraci6n al tirano, le ha regalado una perrita llamada
"Fanny" que la trajeron en una superfortaleza volante desde

el poderoso pa:!s del norte.

Escena en la que el autor ha

ridiculizado la tendencia de los Estados Unidos de aceptar
y

hasta adular a un dictador hispanoamericano.
En la novela

~senor

Presidente, la mujerno ha

tenido ninguna influencia en el dictador, sino que ha sido
1lnicamente una v:!ctima mas de la tiran:!a.
Muertes

~

En cambio, en

perro, la mujer, representada en dona Concha, s!

ha tenido una gran influencia en el dictador.

Ella misma

ha dicho que, si no hubiera side por su impulse y ayuda a
Bocanegra, este no hubiera llegado al poder.
iQue coincidencia!, en las dos novelas los dictadores

han usado la fuerza armada para mantenerse en el poder, y

al mismo tiempo han ridiculizado, insultado y atacado a la
fuerza armada.

Circunstancia que

h~

recordado a Juan

Domingo Per6n, quien us6 la fuerza armada para subir al
poder y para mantenerse en el poder, pero despues que la
engrandeci6 tanto, la quiso destruir substituyendola con
una fuerza obrera.
Analizando s6lo la parte negativa de los dictadores,
como en las dos novelas, y si se ha aceptado que las dos
novelas tienen mucho -realismo, y que sus autores directa o ·
indirectamente han palpado los efectos de una dictadura,
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se ha podido explicar el autor de esta tesis, hasta cierto
punta, eJ..por quedel retraso, la idiocincracia y la sicolog!a de los pa!ses hispanoamericanos, especialmente de
aquellos que hansido v!ctimas de.la dictadura por repetidas
ocasiones.

Dictadores crueles, llanos de aberrac::iones

mentales, como los imaginaries "senor Presidente" y Bocanegra, y reales como Trujillo, Batista, Estrada Cabrera, ...
G6mez, y muchos mas, s6lo han podido causar grandes males
y estragos a sus pa!ses.

Ha sido invalorable la lectura y el estudio de dos
novelas que tan magn!ficamente han abordado el tema de la
dictadura.

Que tan magn!ficamente han heche ver todo lo

negative de una tiran!a, todo lo cruel de una tiran:!a, toda
la injusticia que se ha cometido y que.se sigue cometiendo
con los pa!ses que han caido en manes de un dictador.
l,l'lo ha sido o no es acaso la dictadura uno de los

problemas mas grandes de los pa!ses hispanoamericanos?
Problema que actualmente lo sufren en gran escala la mayor!a
de los pa!ses de Hispanoamerica, y que ha retrazado el
progreso politico, social y hasta econ6mico de aquellos
pa!ses.
Meditando en las dos novelas estudiadas en esta
tesis, y pensando en los dictadores que han habido en
Hispanoamerica, nose havisto ni seve una m!nima excusa
para aceptar y fomentar un regimen de fuerza, en el cual el
maximo poder del Estado ha side ilegalmente depositado en
las manes de una sola persona.

Concluyendo entera y
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categ6ricamente que, la dictadura ha sido y sigue· siendo la
lacra que ha sumido a pueblos libres y de muchas riquezas
naturales, en el marasma del retraso y la pobreza.
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